Jordan Journal of Islamic Studies
Volume 18

Issue 2

Article 17

6-5-2022

دراسة تحليلية موضوعية- لفظـة القلـب في سـورة األحـزابThe term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical,
analytical study
Jihad Al-Nuseirat
Jordan university

Rima Bani Domy
Jordan University, uh_alnu@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois
Part of the Islamic Studies Commons

Recommended Citation
Al-Nuseirat, Jihad and Bani Domy, Rima (2022) "دراسة تحليلية موضوعية- لفظـة القلـب في سـورة األحـزابThe term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical study," Jordan Journal of Islamic
Studies: Vol. 18: Iss. 2, Article 17.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol18/iss2/17

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jordan Journal of Islamic Studies by an authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons,
an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo,
u.murad@aaru.edu.jo.

Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

لفظـة الكلـب يف شـورة األحـساب
-دراشة حتليلية موضوعية** رميا بين دومي.دة

* جًاد الهصريات.د.أ

م0100/11/01 :تاريخ قبول البحث

م0100/16/10 :تاريخ وصول البحث

ملخص

 كىي دراسة لفظة القمب،لقد تناكؿ ىذا البحث قضية ذات صمة بالتفسير المكضكعي لمقرآف الكريـ

 في محاكلة لمكشؼ عف ترابط السكرة كمحاكرىا مف خالؿ تكرار ىذه،داللة ككركدان في سكرة األحزاب

 كقد كشفت ىذه الدراسة عف عناية خاصة بقمب المسمـ.المفظة بشكؿ الفت فييا دكف غيرىا مف السكر

 كما.تزكية كبناء؛ ليككف قاد انر عمى مكاجية الفتف كأصحابيا مف خالؿ العناية بعبادة التككؿ القمبية
كقدمت السكرة لألمة نصائح عممية في التعامؿ مع ىذه الفئة التي
ٌ ،كشفت عف خبايا قمكب المنافقيف
.تتكرر في كؿ زماف كمكاف؛ لتفكيت فرص األذل التي يمكف أف تمحقيا بالمجتمع اإلسالمي

The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab
thematical, analytical study
Abstract
This research has dealt with an issue connected to the objective interpretation of the
Holy Qur’an, the Issue is studying the word “heart” and its significance and its mentioning
in Surat al-Ahzab in an attempt to uncover the interconnectedness of the surah and its
subjects by repeating this word frequently in it without other surahs,
This study revealed a special care for the heart purity and formation of a Muslim in
Surat al-Ahzab. To be able to face afflictions and its Rioters by taking care of the worship of
heartfelt of depending on Allah. It also revealed the secrets of the hearts of the hypocrites,
and the surah provided the Islamic nation with practical advice in dealing with hypocrites,
Those who are existed in every time and place. To make them miss the chances of harm
that could be inflicted on the Islamic community.

. الجامعة األردنية، كمية الشريعة،* أستاذ

uh_alnu@yahoo.com –  الجامعة األردنية، كمية الشريعة،** محاضر غير متفرغ

ٜٗٓ م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2022/1443 ،)2(  ع،)11(  مج،اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية

Published by Arab Journals Platform, 2022

1

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 18 [2022], Iss. 2, Art. 17

لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املكدمة.

الحمد هلل ،كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل الذم أنزؿ عميو الكتاب ،لنتدبر آياتو كما تنطكم عميػو مػف أسػرار عجػاب.

كا ٌف ىػػذا القػرآف عمػػى تنػ ٌػكع آياتػػو كمكضػػكعاتو تمسػػؾ بيػػا ركح اليدايػػة مػػف أكلػػو إلػػى آخػره ،كمػػا تػرتبط كػػؿ سػػكرة ب ختيػػا حتػػى
يب ػػدك القػ ػرآف كك ن ػػو كمم ػػة كاح ػػدة متٌس ػػقة المعن ػػى كالمبن ػػى(ُ) .كم ػػا ٌأن ػػو "لك ػػؿ س ػػكرة كح ػػدة تجتم ػػع حكلي ػػا آياتي ػػا كاف تع ػػددت
مكضكعاتيا ،كيحس فييا ركحا تسػرم بػيف أجزائيػا ،ككشػائب تػربط بينيػا ،كمقصػدا يجمعيػا"(ِ) .كقػد س ٌػمى الرافعػي ىػذه الػركح
التكصػؿ إلػى
التي تمتد عبر آيات السكرة ركح التركيب(ّ) .كدراسة ىذه الػركح كمحاكلػة استكشػاؼ أسػرارىا إنمػا يكػكف بتػرّ
ٌ
(ْ)
كلمػػا ك ػػر كركد لفػػظ القمػػب فػػي سػػكرة األحػزاب ،كك ػػرت اايػػات التػػي تصػ ٌػكر المشػػاعر اإلنسػػانية
المقاصػػد اليدائيػػة لمسػػكرة ٌ .

أف القمػب ىػك العضػك األىػػـ فػي اإلنسػاف ،كىػك مكضػػع
فييػا ،كػاف ال ب ٌػد مػف كقفػػة بح يػة تتنػاكؿ أسػرار ذلػؾ كأغ ارضػػو س ٌػيما ك ٌ
نظػػر اهلل  ،كيػ ػرتبط بػػو فس ػػاد اإلنس ػػاف كصػػالحو .م ػػف خ ػػالؿ تتبػػع كركده لفظػ ػان كمعنػػى ف ػػي القض ػػايا التػػي تناكلتي ػػا س ػػكرة
األحزاب ،كأ ر ذلؾ عمى التناسؽ المكضػكعي فػي السػكرة فػي محاكلػة لمكصػكؿ إلػى دركس عمميػة إلصػالح القمػب ممػا يعمػؽ

بو مف مفاسد الدنيا ،كدركس أخرل في التعامؿ مع مرضى القمكب الذيف ك ر ذكرىـ كاإلشارة إلييـ في ىذه السكرة الكريمة.
مشكلة الدراشة.

تكرر لفظة (القمب) في السكرة ،حيث بمػ عػدد مػرات الػكركد
يمحظ القارئ
ٌ
المتدبر ايات الكتاب في سكرة األحزاب ٌ
نحك عشرة مكاضع مف أصؿ ُِّ مكضعان في القرآف الكريـ مما ي ير التساؤؿ عف سر تع ٌػدد ىػذا الػكركد فػي سػكرة أخػذت عمػى

عاتقيا معالجة قضايا مصيرٌية ،تنظٌـ حاؿ المجتمع المسمـ في المدينة .كمف ىنا قامت ىذه الدراسة لتجيػب عػف السػؤاؿ الػرئيس
ااتي :ما دالالت ارتباط ذكر القمب بمكضكعات سكرة األحزاب؟ كتنب ؽ عنو األسئمة الفرعية التالية؟

ُ -ما داللة القمب في المصطمح القرآني؟
ِ -ما داللة ارتباط القمب بقضايا التبني كالظيار في سكرة األحزاب؟
ّ -ما داللة ارتباط القمب بقضايا التزكات في سكرة األحزاب؟
النبكة؟
ْ -ما داللة ارتباط القمب بقضايا بيت ٌ
أيداف الدراشة.
ُ -بياف داللة القمب في المصطمح القرآني.
ِ -بياف داللة ارتباط القمب بقضايا التبني كالظيار في سكرة األحزاب.
ّ -بياف داللة ارتباط القمب بقضايا التزكات التي تناكلتيا سكرة األحزاب.
النبكة.
ْ -بياف داللة ارتباط القمب بقضايا بيت ٌ
ٓٔٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ي2022/م
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الدراشات الصابكة.
ٔ)
أ-

يكجد نكعاف مف الدراسات التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسة في الت صيؿ:

الدراسات التي تناولت القمب عموماً في القرآن الكريم ،مثل:

شػػحركج ،ابتيػػاج ياسػػر عيسػػى ،القمػػب فػػي الق ػرآف -د ارسػػة مكضػػكعية ،-رسػػالة ماجسػػتير ،إش ػراؼ :د .خالػػد عم ػكاف،
كتكسػػعت فػػي بيػػاف
جامعػػة النج ػاح الكطنيػػة -نػػابمسَُُِ ،ـ .تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة معنػػى القمػػب لتػػة كاصػػطالحانٌ ،
نظائر القمب مف الفؤاد كالصدر كغيػره .كمػا ٌبينػت أىميػة القمػب فػي القػرآف الكػريـ كصػفات القمػب السػميـ كالمػريّ مػف

خالؿ اايات كأسباب صالح القمكب كفسادىا كأفادت الدراسة في ىػذه الجكانػب .إال أنػو كػاف ينقصػيا الخػركج بػدركس
عممية تفيد في االنتفاع التطبيقي ليذه الدراسة المكضكعية.

ب -أبك عيشة ،جبر أحمد ،القمكب كنظائرىا في القػرآف -د ارسػة مكضػكعية ،-رسػالة ماجسػتير ،إشػراؼ د .عبػد السػالـ

حمداف ،الجامعة اإلسالمية -غزةََِٖ ،ـ ،اىتمت ىذه الدراسة ب صناؼ القمػكب كأكجػو االتفػاؽ كاالخػتالؼ بينيػا

أف عنايتيػػا كانػػت منصػ ٌػبة عمػػى الناحيػػة المتكيػػة فيمػػا
كنظػػائر القمػػب فػػي الق ػرآف الك ػريـ كػػالفؤاد كالمػػب كغيرىمػػا .إال ٌ
يتعمؽ بالمفردة القرآنية.
ج-

المدكنػة،
شيرة ،حبيبة ،الفؤاد كالقمب في القرآف الكريـ-دراسة تحميمية -بحث منشكر لمجمع الفقو اإلسػالمي ،مجمػة
ٌ

العػػدد التاسػػع ،المجمػػد ال الػػث .كشػػفت ىػػذه الدارسػػة عػػف بعػػّ أس ػرار التبػػايف بػػيف لفظتػػي الفػؤاد كالقمػػب كعالقتيمػػا

ببعضيما كببقية الحكاس مف خالؿ اايات القرآنية كآراء المفسريف كأىؿ المتة .إال أنو كاف ينقص ىذه الدراسة بػيف
مرة ىذا التبايف مف أكجو اليداية القرآنية – مقصكد القرآف الكريـ األكؿ.

د-

الجيني ،عادؿ بف سعد بف خميؿ ،حديث القرآف عف القمكب كمنيجػو فػي إصػالحيا ،رسػالة ماجسػتير ،الجامعػة اإلسػالمية-
المدينػػة المنػ ٌػكرةُْٗٗ ،ـ .عنيػػت ىػػذه الد ارسػػة بتعريػػؼ القمػػب كبيػػاف أسػػباب صػػالح القمػػكب كفسػػادىا كأن ػكاع القمػػكب بنػػاء
عمى ذلؾ كما بينتيا اايات القرآنية كمحاكلة استخالص منيب متكامؿ لمقرآف في ذلؾ.

ق -عمي ،كماؿ عكّ حسيف ،تراكيب ذكر القمػب كصػفاتو فػي القػرآف الكػريـ -د ارسػة نحكيػة دالليػة -جامعػة السػكداف

لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،إشراؼ د .أحالـ دفع اهلل أحمد عميَُِٕ.ـ .تناكلت ىذه الدراسة اايات التػي ذكػر فييػا لفػظ
القمب كصفاتو في محاكلة جادة لمعرفػة أسػرار التراكيػب التػي كرد فييػا القمػب فػي القػرآف .كأ ػر القكاعػد النحكيػة فػي

ىذه التراكيب عمى المعنى .كقد أفادت الدراسة منيا في ىذا الجانب.

متخصصػة فػي ذكػر القمػب
تتحدث عف القمب في القرآف ك يرة كغنية بالفكائد إال أنو لـ تكجد دراسة
كالدراسات التي ٌ
ٌ
في سكرة األحزاب.

ِ)

الدراسات التي تناولت سورة األحزاب منن الناحينا التحميمينا والموينوعيا ،كىػي د ارسػات ك يػرة تشػمؿ الرسػائؿ كاألبحػاث

أ-

النصيرات ،د .جياد محمد ،األلفاظ التي انفردت بيا سكرة األحزاب -دراسة داللية مكضكعية -قسـ أصكؿ التفسير،

التي تناكلت سكرة األحزاب مف جميع الجكانب .كمنيا:

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٗ
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجامعة األردنية -بحث منشكر ،مجمة جامعة مؤتةَُِْ ،ـ .حيث عني ىذا البحث بدراسة األلفاظ القرآنيػة التػي
انفردت بيا سكرة األحزاب اشتقاقان كجذ انر ،كربطت ىذه األلفاظ بقضايا السكرة كمكضكعاتيا كشخصيتيا .كقػد أفػادت

ىػػذه الد ارسػػة منيػػا فػػي ىػػذه الجكانػػب مػػف تشػػخيص الكحػػدة المكضػػكعية فػػي السػػكرة إضػػافة إلػػى اإلفػػادة مػػف إب ػراز

الدراسة لمزايا كخصائص سكرة األحزاب التي تعتني بيا ىذه الدراسة في أحد جكانبيا.

ب -القرشي ،محمد بف عزيز بف عبد الػرحمف ،التناسػؽ المكضػكعي فػي سػكرة األحػزاب - ،رسػالة ماجسػتير -إشػراؼ د .زيػاد
بػػف خميػػؿ الػػدغاميف ،جامعػػة أـ القػػرل َُِِـ ،مكػػة المكرمػػة .أفػػادت ىػػذه الد ارسػػة مػػف ىػػذه الرسػػالة العمميػػة فػػي جكانػػب
التشخيص المكضكعي لمسكرة مف حيث تناسؽ مكضكعاتيا ،كتفسيرىا في ظؿ ىذا التناسؽ المكضكعي لمسكرة.
كتظيػػر أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة فػػي أنػػو لػػـ تكجػػد د ارس ػة سػػابقة تناكلػػت كركد القمػػب فػػي سػػكرة األح ػزاب – عمػػى الخصػػكص-

السيما أنيا مف أك ر السكر التػي كرد فييػا لفػظ القمػب ،كمػا ٌأنيػا سػكرة حفمػت بتصػكير المشػاعر القمبيػة .كىػي مػف السػكر المك ػرة
في الحديث عػف المنػافقيف الػذيف أضػمرت قمػكبيـ خػالؼ مػا أظيػرت ممػا يسػتدعي د ارسػة القمػب فػي ىػذه السػكرة د ارسػة تفصػيمية

كتقدـ لنا دركسان يمكف االستفادة منيا بشكؿ عممي في إصالح القمكب كتكجيييا.
تبيف كجو ىذا االرتباط كأىميتوٌ ،
كمكضكعية ٌ
مهًج الدراشة.
تقكـ ىذه الدراسة عمى منيجيف:
ُ -المنيب االستقرائي :مف خالؿ استقراء ما كرد حكؿ اايات مف معمكمات كتفسيرات تيـ المكضكع.
ِ -المنيب االستنباطي :مف خالؿ تحميؿ ىذه المعمكمػات كتكجيييػا كاسػتنباط دقائقيػا ،بمػا يخػدـ أىػداؼ البحػث فػي ضػكء
المنيجية العممية السميمة.

خطة البخث.

مقدمة كتمييد كمبح يف كخاتمة:
كتتككف ىذه الدراسة العممية مف ٌ
ٌ
التمهيد :التعريف بمحددات الدراسا ،وفيه مطمبان:
المطمب األول :مفردة القمب في القرآف _داللة ككركدان_.

المطمب الثاني :التعريؼ بسكرة األحزاب كالكحدة المكضكعية فييا.
المبحث األول :ارتباط لفظا القمب بإلغاء بعض التصورات الجاهميا ،وبالحديث عن غزوتي األحزاب وبني قريظا.
المطمب األول :ارتباط لفظة القمب بإلتاء بعّ التصكرات الجاىمية.

المطمب الثاني :ارتباط لفظة القمب بالحديث عف غزكتي األحزاب كبني قريظة.

المبحث الثاني :ارتباط القمب بالقيايا المتعمقا ببيت النبوة.

المطمب األول :ارتباط القمب بقضية تزكية نساء النبي .
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Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

المطمب الثاني :ارتباط القمب بقضايا زكاج النبي .

المطمب الثالث :ارتباط القمب بالنيي عف األذل في حؽ النبي  كزكجاتو كالمؤمنيف.

الخاتما :وفيها خالصا النتائج والتوصيات.
التنًيد:

مفردة الكلب يف الكرآى والتعريف بصورة األحساب.
املطلب األول :مفردة الكلب يف الكرآى -داللة وورودًا.-
ً
ط وفٓ ،كقمبػو عػػف كجيػو :أم صػرفو.
ظ ٍيػ انر ل ىػب ٍ
ػيء ،كىقملبػو :ىح لكلػو ى
القمػب (لتػة) :تى ٍحكيػ يؿ الشػيء عػف كجيػػو ،كىقمى ى
ػب الشػ ى
(ٔ)
ً
و
صػو،
أف ىق ٍم ي
التحكؿ ،كقد قمب اهلل فالنان إليو :تكفػاه  .ككرد ٌ
ػب كػ ٌؿ شػيء :ليبػو ،كخال ي
كمنو االنقالب إلى اهلل :المصير إليو ك ٌ

(ٕ)
أف القمػب يػد ٌؿ عمػى أصػميف :األكؿ يػد ٌؿ عمػى خػالص الشػيء كشػريفو ،كمنػو قمػب اإلنسػاف،
ضو  ،كيرل ابف فػارس ٌ
كم ٍح ي
ى
(ٖ)
أف اعتبارىمػا أصػالن كاحػدان أكلػى؛ ألنػو إذا قمٌبػت كػؿ معػاني قمػب كجػدتيا
ػر
ي
كيظ
.
جية
إلى
جية
مف
شيء
رد
اني:
ال
ك
ٌ
ٌ

ترتبط باألصؿ األكؿ .كحتى قمب اإلنسػاف فإنػو مػا يس ٌػمي بػذلؾ إال مػف تقمبػو(ٗ) ،كأك ػر مػا يػد ٌؿ عمػى تقمٌبػو قػكؿ النبػي  فػي
(َُ)
ػتمد مػف االعتبػار
ػب الشػيء إنمػا ىػك مس ٌ
بعّ مف األحاديث "يا مصػرؼ القمػكب" أك "يػا مقمػب القمػكب"  .كاعتبػار القمػب ل ٌ
ألف القمػب فػي نيايػة األمػر " قبضػة مػف طػيف ،كنفخػة مػف ركح"(ُُ) .كاسػتدالليـ
المادم لكجػكد القمػب فػي ل ٌ
ػب الكػائف الحػي؛ ٌ
ػب
بالقكؿ ىك عربي قمبان عمى األصؿ ال اني يمكف رده إلى األصؿ األكؿ :أم كيفما قمٌبتو فيك عربي .كلذا فاعتبػار معنػى الم ٌ

التحكؿ ىك ما يقع فيو النظر.
في القمب صحيح ،كلكف اعتباره أصالن منفصالن عف معنى
ٌ
كرد لفظ القمب في القػرآف نحػك ُِّ مػرة(ُِ) ّٓ ،مكضػعان مكيػان ،كالبػاقي كرد فػي اايػات المدنيػة(ُّ) .كىػذا الفػارؽ

أتػػى مػػف اخػػتالؼ طبيعػػة الفئػػات بػػيف المجتمػػع المكػػي الػػذم انقسػػمت قمػػكب أىمػػو بػػيف اإليمػػاف كالكفػػر ،فيمػػا تشػ ٌػعبت قمػػكب المجتمػػع

المتردديف مف ضعاؼ اإليماف كقمكب أىػؿ الكتػاب كغيػرىـ(ُْ) .كقػد كرد القمػب فػي القػرآف
المدني بيف فئات ك يرة كالمنافقيف ك ٌ
(ُٓ)
ِ
نيروا ِفني ْاأل َْر ِ
ان
نون ِب َهنا أ َْو آ َ ٌ
نوب َي ْع ِقمُ َ
ض فَتَ ُك َ
نون لَ ُه ْنم قُمُ ٌ
متنكعة ،فبعضيا عنػي بالداللػة العقميػة نحػك أَ َفمَ ْنم َيس ُ
بدالالت ٌ
ِ
ص ُند ِ
ور[الحػب ،]ْٔ :كبعضػيا تيتمٌػب الناحيػة العاطفيػة
نوب الَِّتني ِفني ال ر
س َم ُع َ
نار َولَك ْنن تَ ْع َمن ا ْل ُقمُ ُ
َي ْ
ون ِب َها فَِإَّن َها ََل تَ ْع َمن ْاأل َْب َ
صُ
كالكجدانيػة نحػك ولَ ِكن ْنن ِلي ْ ِ
أف القمػػب فػي القػرآف" :ىػك المطيفػػة الربانيػة التػي مظيػػر
ط َمنئ َّن َق ْمِبني[البقػرة .]َِٔ :كيػرل النكرسػي ٌ
َ
َ
(ُٔ)
حياتيا الكجداف ،كمعكس أفكارىا الدماغ" .
املطلب الثاني :التعريف بصورة األحساب والوحدة املوضوعية فيًا.

ىي سكرة مدنية باإلجماع ،مف أكائؿ السػكر المدنيػة نػزكالن .جػاءت فػي ترتيػب القػرآف بعػد سػكرة السػجدة .كقػد التقػت
ض َعن ْن ُه ْم َوا ْنتَ ِظ ْنر إَِّن ُه ْنم
َع ِر ْ
أكاخر السجدة مع األحزاب التقاء جعميما ليحمة كاحدة .حيث قاؿ تعالى في آخر السػجدة :فَنَ ْ
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٗ
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل المَّ َنه وََل تُ ِط ِنك ا ْل َك ِ
رهنا َّ
ني اتَّن ِ
ين
ون[السجدة .]َّ :إذ تال ىذا االنتظار
النِب ر
ناف ِر َ
ُم ْنتَ ِظُر َ
ه
تمكيف لمنبي  د ٌؿ عميو قكلو تعػالىَ  :ينا أَي َ
َ
ِ
ين إِ َّن المَّن َنه َكن َ ِ
وا ْلم َنن ِ
ػطر النػػاس
ناف ِق َ
يمننا[األحػزاب .]ُ :فظيػػكر النفػػاؽ كالمنػػافقيف عالمػػة عمػػى ىػػذا التمكػػيف ،إذ ال يضػ ٌ
يمننا َحك ً
نان َعم ً
َ ُ
المنكرة.
إلى سمكؾ طريؽ النفاؽ إال الخكؼ بعد أف قكيت شككة اإلسالـ في المدينة ٌ

كقػػد حفمػػت ىػػذه السػػكرة بتصػػكير المشػػاعر اإلنسػػانية ،كىػػك مػػا يتٌسػػؽ اتسػػاقان تامػان مػػع ك ػرة كركد لفظػػة القمػػب فييػػا .كمػػا
التبنػي ،كزكاجػو مػف زكجػة ابنػو بػالتبني
ػي  كانتشػار المنػافقيف حكلػو ،كالتػاء ٌ
ٌ
تضمنت السكرة ت ٌ
حكالت مصيرٌية في حيػاة النب ٌ

كغزكتي األحزاب كبني قريظػة كأحكػاـ خاصػة بنسػاءه  .كليػذا تك ٌػرر نػداء النبػي  تك ٌػر انر لػـ ييػر م مػو فػي الكتػاب العزيػز(ُٕ).

أف ابتػػداء السػػكرة بػ ػ (اتػػؽ اهلل) يػػد ٌؿ عمػػى صػػعكبة التعامػػؿ مػػع ىػػذه التحػ ٌػكالت .كعمػػى الػػرغـ مػػف تنػػا ر مكضػػكعات السػػكرة
كمػػا ٌ
كاختالفيػػا إال أنيػػا تنقسػػـ فػػي مجمميػػا إلػػى قسػػميف؛ قسػػـ يتعمػػؽ بػػالحرب ،كقسػػـ يتعمٌػػؽ باألكضػػاع االجتماعيػػة كخصكص ػان تمػػؾ
ػدك بيػػدؼ إيقػػاع
األكضػػاع القريبػػة مػػف بيػػت النبػػي  كقػػد كػػاف العػػدك فػػي القسػػميف كاحػػدان ،ممػػا يػػد ٌؿ عمػػى أ ٌف سػػعي ىػػذا العػ ٌ
االضطراب في صفكؼ الجماعة المسممة سكاء عف طريؽ اليجكـ الحربي كاإلرجاؼ في الصفكؼ كالػدعكة إلػى اليزيمػة أك عػف
طريؽ خمخمة األكضاع االجتماعية كااداب الخمقية(ُٖ).

المتشعبة ،فقد بدأت السكرة باإلصالح مف النقطة األعمؽ كىي القمب.
كلمكاجية ىذه الحرب
ٌ
كممػػا يمفػػت النظػػر فػػي ىػػذا الش ػ ف كركد المنػػافقيف باسػػميـ نحػػك سػػبع م ػرات ،ككركد كممػػة األذل كمشػػتقاتيا نحػػك سػػبع
ٌ

ػدؿ عمػى
مرات أيضان ،كقد يككف في ذلؾ داللة عمى أنو بمقدار كجكد النفاؽ يككف األذل الذم يمحؽ بالمجتمع المسمـ .كمػا ي ٌ
بث سمكميـ كايذاء الفئة المؤمنة .كىذا األمر ييجمٌي لنا معنى كركد التككؿ فػي صػدر ىػذه السػكرة،
األ ر الفاعؿ لممنافقيف في ٌ

الماديػػة ال تكفػػي لمكاجيتيػػا .كاذا أردنػػا
أف األسػػباب
ٌ
أف صػػنكؼ األذل الخفيػػة أشػ ٌػد مػػف الظػػاىرة ،ك ٌ
كك ػ ٌف فػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى ٌ
جمع مكضكعات السكرة كربطيا – كىػي مترابطػة رغػـ اختالفيػا -إذ ينظميػا خػيط كاحػد مػف أكؿ السػكرة إلػى آخػره ىػك تنظػيـ
أمػػر الجماعػػة المسػػممة(ُٗ) مػػف الناحيػػة اإلداريػػة التػػي عنيػػت بيػػا السػػكرة عنايػػة خاصػػة(َِ) .كقػػد جػػاء ىػػذا التنظػػيـ فػػي كقتػػو
لممجتمع اإلسالمي الجديد في المدينػة؛ إذ إنيػا مػف أكائػؿ السػكر المدنيػة نػزكالن .كمػف الناحيػة األخالقيػة مػف خػالؿ التشػريعات

التي تحمي كياف المجتمع مف االنييػار األخالقػي .كأكلػى ىػذه التشػريعات إلتػاء أمػر التبنػي كيتبعػو قصػة زكاج النبػي  مػف

تبنػػى ،كفػػي ىػػذا التش ػريع إقامػػة لألس ػػس الصػػحيحة لممجتمػػع اإلسػػالمي ،كىػػدـ لألسػػس الباطمػػة ،فػػإف أط ػػاع
الم ٌ
زكجػػة ابنػػو ي

المسػػممكف ربيػػـ كأقػػامكا عمػػى اإلسػػالـ أمػػرىـ كػػاف اهلل معيػػـ فػػي الن ػكازؿ كالشػػدائد -التػػي تم ٌمػػت باجتمػػاع األح ػزاب عمػػييـ،

(ُِ)
التبني كغزكتي األحزاب كبني قريظة .ـ مػا
فنصرىـ اهلل بفضمو كباطمئنانيـ إلى شرعو  ،كبذلؾ تتٌضح الصمة بيف قضية ٌ
تػػال ذلػػؾ النصػػر مػػف تمكػػيف كفػػتح اقتضػػى التنبيػػو عمػػى مقػػاـ بيػػت النبػ ٌػكة ،كأنػػو ال يميػػؽ بنسػػاء ىػػذا البيػػت الجػػرم كراء الػػدنيا

كزينتيػػا -كمػػا تفعػػؿ ك يػػر مػػف النسػػاء .-ػػـ تتابعػػت التش ػريعات التػػي تحمػػي بيػػت النبػ ٌػكة – الػػذم ىػػك ن ػكاة الػػدعكة اإلسػػالمية
كلبي ػػا -كتحم ػػي مع ػػو بي ػػكت المس ػػمميف ككي ػػانيـ األخالق ػػي .كىك ػػذا تعاض ػػدت مح ػػاكر الس ػػكرة ف ػػي الت س ػػيس إلدارة المجتم ػػع
ٌ

اإلسػػالمي المتعػ ٌػدد األطيػػاؼ فػػي المدينػػة بػػدءان مػػف الن ػكاة (بيػػت النبػػكة) كانتيػػاء إلػػى كػػؿ بيػػت مػػف بيػػكت المسػػمميف .كيظػ ٌػف
أف السكرة عنيت بش ف المنافقيف عناية فائقة تكاد لـ تخؿ معيا آية كاحػدة مػف التصػريح بػ ذاىـ أك اإلشػارة إليػو ،كمػا
الباح اف ٌ
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Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

نه وََل تُ ِط ِنك ا ْل َك ِ
رهنا َّ
ني اتَّن ِ
ين
النِب ر
ناف ِر َ
يؤكد ذلؾ اجتماع فاتحة السكرة كخاتمتيا عمى ذكرىـ ،إذ قاؿ سبحانو في أكلياَ  :يا أَي َ
ل المَّ َ َ
ين وا ْلم َن ِافقَننن ِ
ِِ
ِ
ننه َكن َ ِ
وا ْلم َنن ِ
ين
ات َوا ْل ُم ْ
يمنننا[األح ػزاب ]ُ :كقػػاؿ فػػي آخرىػػا :لِ ُي َعننن َب المَّن ُ
ين إِ َّن المَّن َ
شن ِننرِك َ
نناف ِق َ
ننه ا ْل ُم َننننافق َ َ ُ
يمنننا َحك ً
ننان َعم ً
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
أف ظيػكرىـ كػاف مػف أبػرز
نه َغفُ ًا
َوا ْل ُم ْ
نان الم ُ
وب الم ُ
ين َوا ْل ُم ْؤم َننات َو َك َ
نه َعمَن ا ْل ُم ْنؤمن َ
يمنا[األحػزاب .]ّٕ :كمػا ٌ
ش ِرَكات َوَيتُ َ
نور َرح ً
ػاء ظػاى انر ،كتتظػاىر باالنتمػاء
التتييرات التي طرأت عمى المسمميف آنذاؾ؛ إذ ىي فئة جديدة بينيـ ال تنتمي إلى الكافريف انتم ن
إلى المسمميف ،كقد احتاج ظيكرىـ إلى بياف سػماكم لحػيميـ الدنيئػة ،ككيفيػة التعامػؿ معيػـ .كالنفػاؽ شػ ف قمبػي خػالص ،كمػف

ىنا جاءت أىمية دراسة القمب في ىذه السكرة.

املبخث األول:

ارتباط لفظة الكلب بإلػاء بعض التصورات اجلايلية وباحلديث
عو غسوتي األحساب وبين قريظة.

املطلب األول :ارتباط لفظة الكلب بإلػاء بعض التصورات اجلايلية.
ػي  بػػالتقكل التػػي مكطنيػػا القمػػب ،كتػػال ذلػػؾ األمػػر باتبػػاع
بػػدأت السػػكرة الكريمػػة فػػي تقريػػر ىػػذه القضػػية بػ مر النبػ ٌ
الػػكحي كالتككػػؿ عمػػى اهلل .كالتمييػػد بيػػذه القكاعػػد ال ػ الث (التقػػكل كاتبػػاع الػػكحي كالتككػػؿ عمػػى اهلل) بيػػاف لمقصػػد السػػكرة

تكجيات الخالئؽ(ِِ) .فمكؿ قاعدة مف ىذه ال الث
األساس الذم ىك
ٌ
الحث عمى الصدؽ كاإلخالص لمخالؽ ،كاف عارّ ٌ
رهننا َّ
ني اتَّ ن ِ
نه َوََل تُ ِطن ِنك
النِبن ر
ل المَّن َ
خصكصػػية تتعمػػؽ بالسػػكرة ،فػػالتقكل تقتضػػي ىنػػا عػػدـ الركػػكف إلػػى الكػػافريف كالمنػػافقيف َ يننا أَي َ
ِ
ين إِ َّن المَّ َه َك َ ِ
يمنا[األحػزاب ،]ُ :كاتبػاع الػكحي يقتضػي ال قػة المطمقػة بػالمنيب اإلليػي كلػذا أك ػر
ين َوا ْل ُم َن ِاف ِق َ
ا ْل َك ِاف ِر َ
يمنا َحك ً
ان َعم ً
ننون
ننوح إِلَ ْيننن َ ِمن ْ
ننن َربننن َ إِ َّن المَّن َ
ننان ِب َمنننا تَ ْع َممُن َ
ننه َكن َ
اسػػـ الخبيػػر الػػداؿ عمػػى مطمػػؽ عمػػـ اهلل بمػػا يصػػمح النػػاس َ واتَِّبن ْ
ننك َمنننا ُين َ
ينل[األحػزاب:
َخِب ًا
ير[األحزاب ،]ِ :كالتككؿ يقتضي ترؾ األمر كمو هلل كما تقتضي كممة كفػى َ وتََوَّك ْل َعمَ المَّ ِه َوَكفَ ِبالمَّ ِه َو ِك ً
أف األكلى كال ال ة (التقكل كالتككؿ) قاعدتاف قمبيتاف في مقابؿ (اتبػاع الػكحي) كىػي الجػزء العممػي
ّ] .كيمحظ في ىذه القكاعد ٌ
مما يشير إلى قؿ مكضع القمب مف ىذه السكرة ،كعظـ األمكر التي تتناكليا السكرة فاقتضت ىذه العناية ب حكاؿ القمب.

تصكرات العرب في التبني كالظيار ،كاستدعى اهلل  القمب في ىذه القضػية مػرتيف؛ مػرة فػي
فبدأت اايات بإلتاء ٌ
دعكتيـ إلى التفريؽ بيف مشاعرىـ الحقيقية الفطرية كتمؾ المشاعر الكىمية التي بنكا عمييا تصكراتيـ َ ما َج َع َل المَّ ُه لَِر ُج ٍل
ُمه ِات ُكم وما جع َل أ َْد ِعياء ُكم أَ ْب َناء ُكم َ لِ ُكم قَولُ ُكم ِب َفْو ِ
اهر َ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اه ُك ْم
م ْن َق ْم َب ْي ِن في َج ْوِفه َو َما َج َع َل أ َْزَو َ
َ ْ ْ ْ ْ َ
ون م ْن ُه َّن أ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ
اج ُك ُم الال ئي تُظَ ُ
َوالمَّ ُه َيقُو ُل ا ْل َح َّ
صػمة فػي مجػتمعيـ ،حيػث غابػت عػنيـ
ل َو ُه َو َي ْهِدي َّ
السِبي َل[األحزاب ]ْ :مػف خػالؿ إلتػاء ىػذه األحكػاـ المت ٌ
أف الزكجػة إذا غضػب منيػا الرجػؿ فظػاىر منيػا أصػبحت
المتبنػى كػاالبف الحقيقػي ،ك ٌ
الحقيقة مع اعتيادىـ عمى اعتبار االبف ي

كػػاألـ ،فكمػػا ال يجتمػػع القمبػػاف ال تجتمػػع لرجػػؿ أمػػاف أك أبػكاف ا نػػاف(ِّ) .ككمػػا ال يجتمػػع قمبػػاف فػػي جػػكؼ اإلنسػػاف فكػػذلؾ ال
شن
يجتمع الضػداف مػف الحػالؿ كالحػراـ ،كال يجتمػع الخكفػاف خػكؼ اهلل كخػكؼ البشػر ،فيػك تقػديـ لقكلػو تعػالى الحقػانَ  :وتَ ْخ َ

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٗ
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِْ)
َّ
َح ن ر
أف لػػو قمبػػيف يعقػػؿ بيمػػا(ِٓ) .فيكػػكف
َن تَ ْخ َ
شننا ُ[األحػزاب . ]ّٕ :فجػػاءت اايػػة ٌ
ل أْ
اس َوالمَّن ُ
ردان عمػػى رجػػؿ ٌادعػػى ٌ
نه أ َ
الن ن َ
إبطػػاؿ مػػا يشػػيد الحػػس بكذبػػو(ِٔ) -كىػػك اجتمػػاع قمبػػيف فػػي جػػكؼ الرجػػؿ -طريػػؽ إلبطػػاؿ المعػػاني المكىكمػػة كالمشػػاعر

عمػػا قػػد
المزعكمػػة كػ ف تصػػير الزكجػػة أمػان ،أك يكػػكف
ٌ
المتبنػػى ابنػان .ػػـ اسػػتدعى اهلل  القمػػب مػرة أخػػرل فػػي رفػػع الجنػػاح ٌ
ِ
نور
نه َغفُن ًا
نان المَّن ُ
نوب ُك ْم َو َكن َ
تعمػػؽ تمػػؾ التصػػكرات فػػي عػػاداتيـ كأنفسػػيـ ،كلػػذا قػػاؿَ  :ولَكن ْنن َمننا تَ َع َّمن َند ْت ُقمُن ُ
يفعمػػكه سػػيكان جػ ٌػراء ٌ
ِ
أف
يمننا[األح ػزاب .]ٓ :كىػػذه القاعػػدة ال تخػػتص بمكضػػكع ٌ
التبنػػي فحسػػب ،بػػؿ ىػػي تقريػػر ألصػػؿ كبيػػر فػػي ىػػذا الػػديف ٌ
َرح ً
(ِٕ)
أف
المؤاخذة ال تككف إال لمف كعى كأدرؾ كقصد مخالفة أمر اهلل  .كمف ىذه القاعدة ٌ
تتبيف أىمية القمب كمكضعو .كمػا ٌ
في إسناد المؤاخذة إلى القمب إشارة إلى كجكب العناية بطيارة القمب كزكاتو(ِٖ).

ننني أ َْولَنننن
المسػ ػمٌمة ألم ػػر اهلل  ب ػػاألبكة ب ػػالتبني ،أب ػ ٌػكة النب ػػي  كأمكم ػػة نس ػػائو لي ػػـ َّ لن ِبن ر
كأب ػػدؿ اهلل ى ػػذه القم ػػكب ي
ِِ
يهم أَولَ ِببع ٍ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِبا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
ِ
ين َوا ْلم َه ِ
ين إََِّل
اج ُه أ َّ
اج ِر َ
ين م ْن أَ ْنفُس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
َْ
ُم َهاتُ ُه ْم َوأُولُو ْاأل َْر َحام َب ْع ُ ُ ْ ْ
ض في كتَاب المه م َن ا ْل ُم ْؤمن َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أف نػزع التص ٌػكرات القمبيػة الخاطئػة
ػي
ن
يع
ػا
مم
.
]
ٔ
اب:
ز
ػ
ح
[األ

ور
ا
ط
ن
س
م
ناب
ت
ك
ل
ا
ي
ف
ل
ان
ك
ا
ف
و
ر
ع
م
م
ك
ائ
ي
ل
َو
أ
ل
إ
ا
و
م
ع
ف
ت
َن َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ً َ َ َ َ
أْ
ٌ
ٌ
ْ َ َ ْ ُ ً
المعنكيػة
في المجتمع كقت نزكؿ السػكرة رافقػو إرسػاء تص ٌػكرات جديػدة لمػؿء ذلػؾ الفػراغ القمبػي بمػا يؤىػؿ أصػحابو لمقيػادة
ٌ
ِ
نه َكن َ ِ
يمنا .فالتػػذييؿ بػالعمـ كالحكمػػة جػاء لػػدفع السػػامع
الماديػة؛ كليػػذا كػاف التػػذييؿ فػي اايػػة األكلػى إِ َّن المَّن َ
ك ٌ
يمننا َحك ً
نان َعم ً
لإليمػػاف بخيرٌيػػة ىػػذه التصػػكرات الجديػػدة ،كلػػذا قػػاؿ  فػػي ىػػذا المقطػػع َ  :لِ ُكننم قَننولُ ُكم ِبن َفْو ِ
نه َيقُننو ُل ا ْل َحن َّ
نل َو ُهن َنو
اه ُك ْم َوالمَّن ُ
ْ ْ ْ َ
ٌ
ِ
ِ
الس ِبي َل[األحػزاب ،]ْ :فجممػة  َ ل ُك ْنم قَ ْنولُ ُك ْم ِبن َف َْواه ُك ْم فييػا إشػارة إلػى أنػو ينبتػي أف تكػكف أقػكاؿ العبػد صػادرة عػف
َي ْه ِدي َّ
ِٗ
يكرر أقكاؿ ااخريف التي ال تتكافؽ مع الشرع كالعقػؿ .كلػذا عطفػت اايػة (كاهلل يقػكؿ الحػؽ) عمػى
قمب يعقؿ ال عف فاه ٌ
قكلو( :ذلكـ قكلكـ ب فكاىكـ) لبياف البكف الشاسع بيف القكليف (قكؿ العبد الجاىؿ) كلذلؾ قيػده بكممػة (بػ فكاىكـ)(َّ) ،كقػكؿ

المجتمعية مف أكجو اليداية مف اهلل  لمبشرية.
أف ىذه التتييرات في الركابط
ٌ
الحؽ المكافؽ لمحقيقة كالعقؿ .كالخالصة ٌ
أف القمب أمسؾ ىنا بطرفي القضية مف التخمية كالتحميػة ،التخميػة مػف خػالؿ إخػالء القمػب مػف
كبيذا يمكف المالحظة ٌ
نوه ْم
تمؾ
التصكرات الباطؿ َ ما َج َع َل المَّ ُه لَِر ُج ٍل ِم ْنن َق ْم َب ْني ِن ِفني َج ْوِف ِنه ،كالتحميػة مػف خػالؿ إحػالؿ المشػاعر الحقيقيػة ْ اد ُع ُ
ٌ
ين ومنوالِي ُكم ولَ ْنيس عمَ ْني ُكم ج َن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َخطَنَْتُ ْم ِب ِنه َولَ ِك ْنن
يمنا أ ْ
اء ُه ْم فَِإ ْخ َوا ُن ُك ْم في الند ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ٌ
ْسطُ ع ْن َد المَّه فَِإ ْن لَ ْم تَ ْعمَ ُموا َ
آب َ
ِل َبائ ِه ْم ُه َو أَق َ
ناح ف َ
ور ر ِحيما[األحزاب .]ٓ :كاحالؿ الرابطة البشرية األصيمة كىي رابطة األرحاـ وأُولُو ْاألَر َح ِ
وب ُكم َو َك َ َّ
نام
َ
ْ
َما تَ َع َّم َد ْت قُمُ ُ ْ
ان الم ُه َغفُ ًا َ ً
ض ِفي ِكتَ ِ
ي ُه ْم أ َْولَ ِب َب ْع ٍ
ين[األحػزاب .]ٔ :كأف يكػكف مبػدأ ذلػؾ اإلحػالؿ مػف القمػب ،كليػذا
ين َوا ْل ُم َها ِج ِر َ
اب المَّ ِه ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
َب ْع ُ
عما انفصؿ عف القمب مف خط القكؿ في ذلؾ.
عفا اهلل ٌ
املطلب الثاني :ارتباط لفظة الكلب باحلديث عو غسوتي األحساب وبين قريظة.

بعد الت سيس الذم كاف في أكؿ السكرة لكحدة المنيب كانصياع القمب كصدؽ التسميـ ألمر اهلل ،كال قة المطمقػة بحكمتػو

أف المتبنػى ال يكػكف ابنػان .أتػى الحػديث عػف نصػر
 ،كىذا يتجمى في القضية التي تناكلتيا صػدر السػكرة مػف تػرؾ التبنػي ،ك ٌ
اهلل كعكنو في غزكتي األحزاب كبني قريظػة؛ إذ ال يكػكف مػف اهلل نصػر كعػكف حتػى يكػكف األمػر كمػو هلل مػف قبػؿ كمػف بعػد،
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Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

فمما أطاع المسممكف ربيـ كسممكا لحكمو ككجيكا قمكبيـ نحكه كاف نصر األحزاب كعطاء اهلل ليػـ مػف األرّ كالمػاؿ .كك ٌنػو فػي

تتابع ىذيف المكضكعيف تييئػة لمقمػب كاعػداد لػو لمصػمكد فػي الفػتف كاألزمػات .كممػا يسػترعي النظػر فػي اايػات التػي تتنػاكؿ ىػذا
المكضكع أنيا ذكػرت العيػد بصػي كمقامػات مختمفػة نحػك ػالث مػرات؛ فػي أكلػو ككسػطو كآخػره كمػا ذكػر لفػظ القمػب نحػك ػالث
مرات أيضان ،كفي ذلؾ إشارة إلػى الخطػب الشػديد الػذم يسػتدعي تػذكر العيػكد كالمكا يػؽ التػي عاىػد بيػا العبػاد ربيػـ ليتم ٌكنػكا مػف
أف العيد شيء معنكم ال يمكف لإلنساف العمؿ ما لـ يتعاىده بقمبو.
الصمكد في م ؿ نازلة األحزاب .كما في ذلؾ إشارة إلى ٌ

ِ
الن ِبين َ ِ
ِ
ِ
نن َّ
يسن ْابن ِنن
كجػاء اإلخبػػار بمي ػػاؽ األنبيػاءَ  :وِا ْ أَ َخن ْ َنا ِمن َ
وسن َو ِع َ
يم َو ُم َ
نين ميثَنناقَ ُه ْم َوم ْنن َ َومن ْن ُنننو ٍح َوِا ْبن َنراه َ
َمن ْنرَي َم َوأَ َخ ن ْ َنا ِم ن ْن ُه ْم ِميثَاقًننا َغمِيظًننا[األح ػزاب .]ٕ :فػػي أكؿ ىػػذا المكضػػكع تكطئ ػةن لػػذكر ج ػزاء الصػػادقيف(ُّ) (كر ػػة مي ػػاؽ
ألف
األنبياء) الذيف صػدقكا بال بػات فػي المحػف ،كتكطئػة لػذكر عػذاب المنػافقيف الػذيف أظيػرت المحػف كفػرىـ فػي كقعػة األحػزاب؛ ٌ
ال بات في النكازؿ ىك دليؿ حفظ المي اؽ.

ػؽ .كاعتبػػار ىػػذا
إف الكفػػاء بالعيػػد يعنػػي صػػدؽ القمػػب ك باتػػو عمػػى الحػ ٌ
كي ػرتبط المي ػػاؽ بالقمػػب ارتباط ػان ك يق ػان؛ حيػػث ٌ
إف الصػادقيف الػذيف يذكػركا فػي اايػة التاليػة إنمػا اعتيبػر صػدقيـ
المي اؽ تكطئة لما بعده يزيد في مكضع القمب أىمية منو؛ إذ ٌ

لمكافقػة أقػكاليـ كأفعػػاليـ لمػػا فػػي قمػػكبيـ .فيػك امتػػداد لمحفػػاظ عمػػى ذلػػؾ المي ػػاؽ الػذم تمقٌػػاه األنبيػػاء عػػف ربيػػـ ،كتمقٌتػػو البشػرية
عف أنبيائيا.
ِ
ِ
ناءتْ ُك ْم
رهننا الَّن ِ َ
ٌػـ يبػدأ القمػػب جيػاده الحقيقػي مػػع ابتػداء يػكـ األحػزاب َ ينا أَي َ
آم ُننوا ا ْ ُك ُنروا ن ْع َمن َا المَّنه َعمَن ْني ُك ْم إِ ْ َجن َ
ين َ
ِ
ون ب ِ
ص ًا
َسن َف َل ِمن ْن ُك ْم َوِا ْ
يحا َو ُج ُن ً
ُج ُن ٌ
ودا لَ ْم تََرْو َها َو َك َ
ان المَّ ُه ِب َما تَ ْع َممُ َ َ
س ْم َنا َعمَ ْي ِه ْم ِر ً
اءو ُك ْم م ْن فَ ْوِق ُك ْم َو ِم ْنن أ ْ
ير * إِ ْ َج ُ
ود فََ َْر َ
ِ
ِ
ون ِبالمَّ ِه الظر ُنوَنا[األحزاب.]َُ-ٗ :
وب ا ْل َح َنا ِج َر َوتَظُرن َ
ص ُار َوَبمَ َغت ا ْل ُقمُ ُ
َاز َغت ْاأل َْب َ
عبر عنو  بقكلػو
حيث يذ ٌكرىـ اهلل بيكـ األحزاب ،اليكـ الذم بمتت فيو قمكب المؤمنيف ٌ
أشد درجات الخكؼ الذم ٌ
نون ب ِ
ِ
نير إشػارة إلػى عمػـ اهلل 
ص ًا
ان المَّ ُ
وب ا ْل َح َنا ِج َر ،كقد يسبقت ىذه اايػة بقكلػو تعػالىَ  :و َكن َ
نه ِب َمنا تَ ْع َممُ َ َ
َ وَبمَ َغت ا ْل ُقمُ ُ

بالتجػاءىـ إليػػو ،كأنػػو آمػنيـ فػػي كقػػت لػػـ يبصػركا فيػػو كجيػان لألمػف(ِّ) ،فكػػاف إبصػػارىـ ال عبػرة فيػو ،كانمػػا العبػرة بإبصػػار

"إف المجاىدة تفضي إلى المشاىدة"(ّّ).
البصير  الذم يرل عمميـ كجيدىـ في نصرة دينو ،كليذا قيؿٌ :
كاستخداـ ىذه التعبيرات في ااية (زاغت األبصار ،بمتػت القمػكب الحنػاجر) ،كىػك تعبيػر لػـ ييسػتخدـ فػي القػرآف إال
ِِ
ِ ِ
ِ
ين منا لِ َّ
ِ
ين ِم ْنن َح ِمن ٍيم
مظنالِ ِم َ
ىنا ،كفي مكضع كصؼ الحاؿ يكـ القيامػة َ وأَْن ْرُه ْم َي ْنوَم ْاِل ِزفَنا إِ ا ْلقُمُ ُ
نوب لَ َندْ ا ْل َح َنناج ِر َكناظم َ َ
كلكنػو
َوََل َ
ش ِفي ٍك ُيطَاعُ[غافر ،]ُٖ :ىك مف طرؽ المبالتة المعيكدة فػي كػالـ العػرب ،كاف لػـ ترتفػع القمػكب إلػى ذلػؾ المكػافٌ ،

م ؿ عمى اضطرابيا(ّْ) .كقػد جػاء ليؤكػد أنيػا مشػاعر خارجػة عػف إرادة المػؤمنيف كطػاقتيـ ككسػعيـ ،حتػى ٌأدت إلػى خػكاطر
سػػكء خطػػرت لممػػؤمنيف ال يمكػػف لمبشػػر دفعيػػا ،كأمػػا المنػػافقكف فنطق ػكا بيػػا(ّٓ) ،كالػػدليؿ قكلػػو تعػػالى :وِا ْ يقُننو ُل ا ْلم َن ِ
ون
ننافقُ َ
َ َ
ُ
ور[األحزاب.]ُِ :
سولُ ُه إََِّل ُغُر ًا
ين ِفي قُمُوِب ِه ْم َمَر ٌ
َوالَِّ َ
ض َما َو َع َد َنا المَّ ُه َوَر ُ
حي از كبي انر مف المعاني التي يمكف فيميا مف ىذه ااية الكريمة ،حيث ىنػا نقطػة االبػتالء الكبيػرة التػي
كي خذ القمب ىنا ٌ
يدا[األحػزاب .]ُُ :فيظيػر لممت مػؿ
نون َوُزْل ِزلُنوا ِزْل َنزًاَل َ
ش ِند ً
تسربت بسببيا الخكاطر كاليكاجس إلى القمكب ُ ه َنالِ َ ْابتُمِ َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ٌ
اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٗٔٚ
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أف االبػػتالء لػػـ يقػػع فػػي كركد ىػػذه الي ػكاجس عمػػى القمػػب؛ إذ كانػػت خارجػػة عػػف اإلرادة بسػػبب صػػعكبة المعطيػػات كك ػرة
ىنػػا ٌ
حيػز القمػب -كمػا
العدك كتكاتفيـ في حرب المسمميف .كانما كقع االبتالء في القدرة عمى دفع ىذه الظنكف ،كعدـ إخراجيا مف ٌ
ٌ
(ّٔ)
ِ
ر
َّ
ر
نون ِبالمننه الظ ُنوَنننا؛ لإلشػػارة إل ػى اسػػتم اررية تعػػرّ
فعػػؿ المنػػافقكف ،-كجػػاء التعبيػػر بالفعػػؿ المضػػارع فػػي قكلػػوَ  :وتَظُنن َ
ػددت الفػػتف كاألحػػداث الصػػعبة ،فػػي مقابػػؿ التعبيػػر بالمضػػي كبنػػاء الفعػػؿ
القمػػكب اإلنسػػانية ليػػذه اليػكاجس كالخػكاطر كممػػا تجػ ٌ
يدا إيحػاء بػ ٌف االبػتالء ميمػا
نون َوُزْل ِزلُنوا ِزْل َنزًاَل َ
ش ِند ً
لممجيكؿ لمتركيز عمى فعؿ االبتالء بقكلو سبحانوُ  :ه َنالِ َ ْابتُمِ َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
عظـ فإنو ينتيي ،لكف شكؿ النياية يقررىػا قمػب اإلنسػاف ،فإمػا أف ينجػك بفضػؿ اهلل كتسػمحو بػاليقيف الصػادؽ .كامػا أف ينحػى

(ّٕ)
أف
أف مجيء ىذه األكصاؼ الدقيقة ألحكاؿ القمػب فػي كقػت الحػرب ي ٌ
ػدؿ عمػى ٌ
نحك المنافقيف فيككف مف أىؿ الكفر .كما ٌ
نون ِبالمَّ ِنه
الحرب ىي مػف المجػاالت التػي تيمػتحف فييػا القمػكب امتحانػات حاسػمة تكشػؼ حقيقػة إيمانيػا .كقكلػو تعػالىَ  :وتَظُرن َ
الظر ُنوَنا يشير إلى أنو حتٌى مع ىجكـ الظنكف كاليكاجس عمػى القمػب ،ال يتركيػا القمػب المػؤمف دكف دفػع ،كدكف جيػاد حتػى

رهنا
أف اهلل ٌ 
ينتصر القمب المؤمف عمييا ،كالنصر يقيني لممؤمف ،بدليؿ ٌ
قدـ التذكير بنعمة النصر في ترتيب اايػاتَ  :يا أَي َ
ِ
ِ
نون
نان المَّن ُ
يحننا َو ُج ُنن ً
ناءتْ ُك ْم ُج ُنن ٌ
نه ِب َمننا تَ ْع َممُن َ
نودا لَ ن ْم تََرْو َهننا َوَكن َ
الَّ نِ َ
س ن ْم َنا َعمَن ْني ِه ْم ِر ً
نود فََ َْر َ
آم ُن نوا ا ْ ُكن ُنروا ن ْع َم ن َا المَّننه َعمَن ْني ُك ْم إِ ْ َجن َ
ين َ
بِ
أف كؿ ىذه الصعكبات زائمة ،كال يبقػى منيػا إال
ص ًا
ير[األحزاب ،]ٗ :مع أنيا خاتمة تمؾ التفاصيؿ مف الخكؼ كالظنكف ليؤ ٌكد ٌ
َ
ين[األعراؼ.]ُِٖ :
معنى ال بات الذم ىك طريؽ النصر .كىك مصداؽ قكلو تعالىَ  :وا ْل َع ِاق َب ُا لِ ْم ُمتَّ ِق َ
(ّٖ)

كىذه الظنكف حصمت لمجميع

بدليؿ عدـ الفصؿ بيف أحكاؿ أصػحابيا كمػا فصػؿ فػي النتػائب التػي نتجػت عػف ىػذه

الظنكف ،أم أنو لػـ يختمػؼ الشػعكر بػالكرب كاليػكؿ مػف قمػب إلػى قمػب ،كانمػا الػذم اختمػؼ ىػك اسػتجابة تمػؾ القمػكب كسػمكؾ

تفرع عنيا ال ة أفرقة؛ المؤمنيف ،المنافقيف ،الذيف في قمكبيـ مرّ .كقد قرف القرآف في ك ير مػف المكاضػع
أصحابيا .حيث ٌ
خفيػػة م ػػؿ خفػػاء مجاليػػا كىػػك
أف القمػػب ىػػك كعػػاء ىػػذه األم ػراّ كىػػي ٌ
بػػيف المنػػافقيف كالػػذيف فػػي قمػػكبيـ مػػرّ؛ ليػ يػد ٌؿ عمػػى ٌ
(ّٗ)
بناء عمى حاؿ القمب أكال ،ـ المتابعة بقكؿ أك فعؿ د ٌؿ عمى ىذا الحاؿ.
(القمب ) .كما ٌ
أف ىذا التصنيؼ قد جاء ن
أف
يدا ،فمجػيء كممػة ىنالػؾ ٌ
ون َوُزْل ِزلُنوا ِزْل َنزًاَل َ
ش ِند ً
كقد قاؿ  في حؽ المػؤمنيفُ  :ه َنالِ َ ْابتُمِ َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
دؿ عمػى ٌ
(َْ)
ردان عمػى المفاجػ ة التػي
ىذا االنفعاؿ القمبي لدييـ لـ ييجاكز المكاف الذم ىـ فيو؛ كلذا يس ٌمي االنفعاؿ المكػاني  ،الػذم جػاء ٌ
ػكد ،إً ٍذ جػاءك يكـ ًم ٍػف فىػكًق يكـ ،كًا ٍذ ىز ى ً
أمػا فػي حػؽ
ػاءتٍ يك ٍـ يجين ه
اغػت ٍاألٍىب ى
لـ يحسبكا ليا بػدليؿ (إذ) الفجائيػة فػي اايػات }إً ٍذ ىج ى
ػار{ .ك ٌ
صي
ى ي ٍ
ٍ ٍ ى

أف أفعاليـ لـ تكف مج ٌػرد رد فعػؿ
كتشعب
أف انفعاليـ قد جاكز المكاف
كتشعب مشاعرىـ كقمكبيـ ،ك ٌ
المنافقيف فيظير لمباح يف ٌ
ٌ
ٌ
لكاقع الحرب ،بؿ ىي الترجمة العممية لما في قمكبيـ ،كما يؤكد ذلؾ قكلو تعػالى فػي سػكرة التكبػة فػي حػؽ المنػافقيف فػي كقػت
ون م ْمجًَ أَو م َغار ٍ
ِ
نون[التكبػة .]ٕٓ :حيػث ٌإنيػـ لػـ يسػتطيعكا
ات أ َْو ُم َّد َخًال لَ َولَّ ْنوا إِلَ ْي ِنه َو ُه ْنم َي ْج َم ُح َ
السمـ كليس الحرب :لَ ْو َيج ُد َ َ َ ْ َ َ
كتماف نفاقيـ ،بؿ دلٌكا عميو ب فعاليـ ،فيـ مستعدكف لترؾ ىذا المكاف الذم تجتمع فيو الفئة المؤمنػة إلػى أم مكػاف ،كلػك كػاف
كدكنيػة
حقي ار كالممج أك متارة أك سربان فػي األرّ(ُْ) يػدخمكف فيػو .كيمحػظ خفػاء ىػذه األمػاكف كدكنيتيػا م ػؿ خفػاء حقػائقيـ
ٌ
أنفسيـ .فمـ يكتؼ القرآف بكصؼ استعدادىـ لمفرار إلى ىذه األماكف فحسب ،بػؿ كصػفيـ بسػرعة جمػكح الفػرس(ِْ) .كىػذا مػا
(ّْ)

فعبركا عف ىذا االضطراب باالنفعاؿ الحركي
يد ٌؿ عمى اضطراب قمكبيـٌ ،

في السمـ كما في ىذه ااية ،أك بالفرار في الحرب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

كما ذكر في ىذه السكرة.

إذف ،يمكننا القكؿ ب نو ىناؾ الث درجات مف االنفعاؿ -كجميعيا تبدأ مف القمب:

ُ) انفعاؿ قمبي :أم انفعاؿ القمب ضمف دائرة القمب ،دكف قكؿ أك فعؿ ييظير ىذا االنفعاؿ.
ننه
نند َنا المَّ ُ
ِ) انفعػػاؿ قػػكلي :كىػػك انفعػػاؿ القمػػب مػػع اإلدالء ب ػ قكاؿ تػػدؿ عمػػى ىػػذا االنفعػػاؿ .كقػػكؿ المنػػافقيفَ  :مننا َو َع َ
ون ا ْلبنَْس إََِّل َقمِين ًل[األحػزاب ،]ُٖ :وا ْلقَن ِ
ِ
ور[األحػزاب ،]ُِ :وا ْلقَنا ِئمِ َ ِ
ين
سنولُ ُه إََِّل ُغن ُنر ًا
نائمِ َ
َ
ين ِِل ْخن َنوان ِه ْم َهمُن َّنم إِلَ ْي َنننا َوََل َينَْتُ َ َ َ
َ
َوَر ُ
ينل ِمن ْن ُهم َّ
ني
ِِِل ْخ َو ِان ِه ْم َهمُ َّم إِلَ ْي َنا[األحزابَ  ،]ُٖ :وِا ْ قَالَ ْت طَ ِائفَ ٌا ِم ْن ُه ْم َيا أ ْ
الن ِب َّ
سنتََِْ ُن فَ ِر ٌ
ام لَ ُك ْم فَ ْار ِج ُعوا َوَي ْ
ُ
َه َل َيثْ ِر َب ََل ُمقَ َ
ار[األحزاب ]ُّ :كأقكاؿ أخرل.
ون إََِّل ِف َرًا
ون إِ َّن ُب ُيوتََنا َع ْوَرةٌ َو َما ِه َي ِب َع ْوَرٍة إِ ْن ُي ِر ُ
يد َ
َيقُولُ َ
ػرد فعػؿ ،كىػذا مػا فعمػو المنػافقكف بػالفرار
ّ) انفعاؿ حركي :كىػك انفعػاؿ القمػب انفعػاالن ازئػدان يظيػر أ ػره عمػى الجػكارح ك ٌ
نيال[األح ػزاب .]ُٔ :أك
نون إََِّل َقمِن ً
نن ا ْل َمن ْنو ِت أ َِو ا ْلقَ ْتن ِنل َوِا ً ا ََل تُ َمتَّ ُعن َ
مػػف أرّ المعركػػة قُن ْنل لَن ْنن َي ن ْنفَ َع ُك ُم ا ْل ِفن َنرُار إِ ْن فَن َنرْرتُ ْم ِمن َ
يل ِم ْن ُهم َّ
ار[األحػزاب .]ُّ :كقػد
ون إََِّل ِف َنرًا
ون إِ َّن ُب ُيوتََنا َع ْوَرةٌ َو َما ِه َي ِب َع ْنوَرٍة إِ ْن ُي ِر ُ
ستََِْ ُن فَ ِر ٌ
يند َ
الن ِب َّي َيقُولُ َ
باالسػتئذاف َ وَي ْ
ُ
طِ
س ِنئمُوا
نت َعمَ ْني ِه ْم ِم ْنن أَ ْق َ
عبر القرآف الكريـ عف استعداد قمكبيـ لك ٌؿ ىذه الدرجات مف االنفعػاؿ بقكلػوَ  :ولَ ْنو ُد ِخمَ ْ
ٌ
ارَهنا ثُ َّنم ُ
(ْْ)
نير[األحػزاب .]ُْ :فالفتنػػة ىنػػا الػػردة كالرجعػػة إلػػى الكفػػر كمقاتمػػة المسػػمميف  ،كقػػد
ا ْل ِفتْ َن ن َا َِلتَ ْو َهننا َو َمننا تَمََّبثُنوا ِب َهننا إََِّل َي ِسن ًا
(ْٓ)
تمب ػكا) إشػارة
أف بيكتيـ عكرة  .فمجيء الالـ المؤكدة في (اتكىا) كتعبير (مػا ٌ
جاءت ىذه ااية تكذيبان ليـ في ادعاءىـ ٌ
ػتعدكف لمفتنػػة بػػؿ كيسػػارعكف إلييػػا(ْٔ) عمػػى كػؿ األحػكاؿ ،حتػػى لػػك كانػػت عمػػى حسػػاب بيػػكتيـ ،بػػؿ ىػػـ لمفتنػػة أسػػرع
إلػػى أنيػػـ مسػ ٌ

لمفت في عضد الجماعة المؤمنة.
خطكات ،كال يبالكف حينيا ببيكتيـ التي ٌ
مبرر ٌ
يدعكف الخكؼ عمييا .إنما ىـ في ترقٌب ألم ٌ
كفػي كصػػؼ االنفعػاالت الطبيعيػػة المتٌسػػقة مػع الكاقػػع باألفعػػاؿ الماضػية ( ازغػػت األبصػػار ،بمتػت القمػػكب الحنػػاجر)
ليؤكد أنيا انفعاالت فكرية لػـ يمب ػكا أف تتمبػكا عمييػا بعػكف مػف اهلل  كبصػدؽ قمػكبيـ ،فتػدت مػاّ انقضػى مػع انقضػاءىا.
فػػي حػػيف كصػػؼ أفعػػاؿ المنػػافقيف باألفعػػاؿ المضػػارعة (يقػػكؿ المنػػافقكف ،...ينظػػركف إليػػؾ تػػدكر أعيػػنيـ ،...كيسػػتئذف فريػػؽ

أف ىػذه االنفعػاالت طػػاؿ اسػتمرارىا بقػػدر النفػاؽ الػػذم كػاف فػػي
مػنيـ ...يحسػبكف األحػزاب ،...يسػئمكف عػػف أنبػائكـ )...ليػػد ٌؿ ٌ
أف فػي
نفكسيـ .فك ٌف استمرار ردكد األفعاؿ إلى ما بعد الحدث يد ٌؿ عمى عدـ ٌ
أف مة خمػالن فػي قمػب صػاحبيا .كمػا ٌ
سكيتيا ك ٌ
ِ
شن َعمَ ْي ِنه ِم َنن ا ْل َم ْنو ِت
َع ُي ُن ُه ْم َكالَِّ ي ُي ْغ َ
اء ا ْل َخ ْو ُ
ور أ ْ
ف َأر َْيتَ ُه ْم َي ْنظُُر َ
قكلو تعالى ت كيدان لذلؾ :أَش َّح ًا َعمَ ْي ُك ْم فَِإ َ ا َج َ
ون إِلَ ْي َ تَ ُد ُ
ف سنمَقُو ُكم ِب َْل ِسن َن ٍا ِحن َند ٍاد أ ِ
نان َ لِن َ َعمَن المَّن ِنه
َشن َّ
َع َمننالَ ُه ْم َوَكن َ
َح َبطَ المَّن ُه أ ْ
نح ًا َعمَن ا ْل َخ ْين ِنر أُولَِئن َ لَن ْنم ُي ْؤ ِم ُننوا فَنَ ْ
فَنِإ َ ا َ َهن َ
نب ا ْل َخن ْنو ُ َ
ْ
نير[األحػزاب .]ُٗ :فػػالخكؼ فػػي حػػؽ المػػؤمنيف مجػرد شػػعكر تتفاعػػؿ معػػو قمػػكبيـ تفػاعال طبيعيػان يتٌسػػؽ مػػع بشػريتيـ .لكػ ٌػف
َي ِسن ًا
الخكؼ في حػؽ المنػافقيف تجػاكز مرحمػة المشػاعر كغػدا ك ٌنػو شػخص يجػيء ،فانتقػؿ الخػكؼ مػف تمػؾ الصػكرة القمبيػة الخفيػة

متحركة الجكارح ،كىذا تيكيؿ مخيالتيـ كدسائس السكء فػي قمػكبيـ .كمػا يؤ ٌكػد مبػالتتيـ
إلى صكرة شاخصة كاضحة المالمح ٌ
سنمَقُو ُك ْم ِب َْل ِسن َن ٍا ِح َند ٍاد[...األحػزاب ُٗ] .فاايػة تنطػؽ أنيػـ
في التعبير عف سكء دكاخميـ قكلو تعالى :فَِإ َ ا َ َه َب ا ْل َخ ْو ُ
ف َ
تشربتيا قمكبيـ .كىذا التضخيـ كالتيكيؿ لحقائؽ األشياء مػرّ
لـ يتكقفكا عند انتياء الخكؼ ،بؿ تابعكا ٌ
بث سمكميـ التي ٌ
يعػػاني منػػو الػػبعّ فيقػػكده ذلػػؾ إلػػى سػػكء الظػ ٌػف كالػػتيـ حتػػى يبمػ بػػو األمػػر إلػػى الكبػػائر كسػػكء الظػ ٌػف بػػاهلل .ككػػذلؾ قكلػػو
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ْهبوا وِا ْن يَ ِ
َعَر ِ
ون َع ْن أَ ْن َب ِائ ُك ْم َولَ ْنو َكنا ُنوا
اب َي َوردوا لَ ْو أ ََّن ُه ْم َب ُ
س َلُ َ
ون ِفي ْاأل ْ
اد َ
ْت ْاأل ْ
ون ْاأل ْ
س ُب َ
َح َز ُ
اب لَ ْم َي َ ُ َ َ
َح َز َ
اب َي ْ
تعػالىَ  :ي ْح َ
أف األحػزاب
ِفي ُك ْم َما قَاتَمُوا إََِّل َقمِ ً
يال[األحزاب ]َِ :ىك التصكير الحقيقي الستم اررية الشؾ كالنفاؽ في قمكبيـ .فيػـ ٌ
يظنػكف ٌ

(ْٕ)
أف صكرة النصػر تحقٌقػت أمػاميـ ،حيػث لػـ تسػتطع قمػكبيـ المريضػة اسػتيعاب صػكرة النصػر كتحقٌػؽ كعػد
لـ ينيزمكا  ،مع ٌ
اهلل  كىػذا مصػداؽ قػكليـ :وِا ْ يقُنو ُل ا ْلم َنن ِ
ور[األحػزاب:
سنولُ ُه إََِّل ُغ ُنر ًا
ض َمنا َو َع َند َنا المَّن ُ
ين ِفني قُمُننوِب ِه ْم َم َنر ٌ
ون َوالَّنِ َ
نافقُ َ
َ َ
نه َوَر ُ
ُ
ِ
َّ
ِ
نيال
ْس إَل َقم ً
ُِ] .كليذا فيـ غير قادريف بيذه القمكب المريضة عمػى المكاجيػة فػي المعركػة ،كلػذا قػاؿ َ  :وََل َينَْتُ َ
ون ا ْل َبنَ َ

اب قَالُوا َه َ ا َمنا َو َع َند َنا
ون ْاأل ْ
لما رأت النصر قػالكاَ  :ولَ َّما َأرَْ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َحَز َ
[األحزاب .]ُٖ :عمى نقيّ مف القمكب المؤمنة التي ٌ
نه ورسننولُ ُه ومننا َز َاد ُهننم إََِّل إِيما ًنننا وتَ ِ
اب لَن ْنم
صن َند َ
المَّن ُ
ون ْاأل ْ
سن ُنب َ
َحنَنز َ
َ َ ْ
يما[األحػزاب .]ِِ :كالمت مػػؿ فػػي آيػة َ ي ْح َ
ل المَّن ُ َ َ ُ
سننولُ ُه َو َ
نه َوَر ُ
ْ
سننم ً
ََ

أف النفػػاؽ لػػـ يسػػتمر فقػػط باسػػتمرار األحػػداث ،بػػؿ امتػ ٌػد إلػػى مخػػيالتيـ التػػي ال ازلػػت تسػػيطر
َي ن َ
ْه ُبوا[...األحػزاب .]َِ :يػػرل ٌ
عمييا أكىػاـ اليزيمػة ،ككػ ٌف نفكسػيـ تتعمٌػؽ بيػذه اليزيمػة نكايػة بػالمؤمنيف ،ف شػار القػرآف إلػى ىػذا التعمٌػؽ بيػذا الكصػؼ .كفػي

ػتدت األيػاـ ،كأف يتػذكر اهلل كقػت الفػرج ،كيشػعر ب لفػة مػع قػدر اهلل
ىذه ااية درس بمي لممؤمف أال يستبعد رحمػة اهلل ميمػا اش ٌ
كظف العبد بو .
الذم يتٌسؽ مع رحمتو كمع عمؿ ٌ
نه
ٌـ عاد إلى ذكر العيد مرة ال ة في ىذا المحكر في ٌ
اه ُندوا المَّ َ
ص َدقُوا َمنا َع َ
حؽ المؤمنيفِ  :م َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ِر َجا ٌل َ
ي َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْنتَ ِظُر َو َما َب َّدلُوا تَْبِدي ًل[األحػزاب .]ِّ :فػذكر الكفػاء فػي حػؽ المػؤمنيف بمفػظ الصػدؽ
َعمَ ْي ِه فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
ليػػد ٌؿ عمػػى مكافقػػة أقػكاليـ لمػػا فػػي قمػػكبيـ ،فػػي مقابػػؿ ذكػػر تعػػذيب المنػػافقيف دكف التص ػريح بػػإخالفيـ لمكعػػد لمػػا ظيػػر مػػف عالمػػات
ص ْد ِق ِهم ويعن ب اْلمَن ِ
ين ِب ِ
ِ
نان
ي المَّ ُه َّ
ين إِ ْن َ
نوب َعمَ ْني ِه ْم إِ َّن المَّ َ
نه َك َ
ناف ِق َ
الص ِاد ِق َ
ناء أ َْو َيتُ َ
ش َ
نقضو ما أغنى عف ذكره بذكر العذاب لَي ْج ِز َ
ْ َ َُ َ ُ
َغفُ ا ِ
ين َكفَ ُنروا
يما[األحزاب .]ِْ :كقد زيػد فػي عػذاب المنػافقيف بإلقػاء الحسػرة فػي قمػكبيـ فػي قكلػو تعػالىَ  :وَرَّد المَّ ُ
نه الَّنِ َ
ً
ور َرح ً
ِ
ِ
يز[األحزاب.]ِٓ :
ان المَّ ُه قَ ِويًّا َع ِز ًا
ين ا ْلقتَا َل َو َك َ
ِب َغ ْي ِظ ِه ْم لَ ْم َي َنالُوا َخ ْيًار َو َكفَ المَّ ُه ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
كيؤدم القمب ىنا دك انر محكرٌيان في ىاتيف اايتيف المتعمقتيف بصدؽ الكفاء بالعيد ،كذلؾ مف خالؿ طرفي ااية:
ُ -الطرؼ األكؿ كىـ الصادقكف الذيف قضكا نحبيـ ،مف خالؿ التنكيو بالصدؽ الذم ىك مكافقة الفعؿ كالقكؿ لما في القمب.
ِ -الطرؼ ال اني كىي الفئة ال ابتة مف األحياء عمى العيػد َ و َما َب َّدلُوا تَْبِد ًيال[األحػزاب .]ِّ :كال بػات محمػو القمػب ،كفػي ذكػر
بدلت مف المنافقيف كمرضى القمكب(ْٖ) ،فالتبديؿ كذلؾ مكطنو القمب.
بدؿ تعريّ بالفئة التي ٌ
ىذه الفئة التي لـ تي ٌ
(ْٗ)
نب[األحػزاب ]ِٔ :فػي الداللػة عمػى أحػداث غػزكة بنػي قريظػة ،
ف ِفي قُمُوِب ِه ُم ر
كعاد إلى ذكر القمب مرة أخرل َ وقَ َ َ
الر ْع َ
(َٓ)
بحيث لـ يكف مف جيتيـ حراؾ فضالن عف مخالفة كعصياف ،بؿ أسممكا أنفسيـ كأىمييـ لمقتؿ .
ين
ين َكفَُروا ِب َغ ْي ِظ ِه ْم لَ ْم َي َنالُوا َخ ْيًار َو َكفَن المَّ ُ
نه ا ْل ُم ْنؤ ِم ِن َ
أف في اايتيف المتتاليتيف قكلو تعالىَ  :وَرَّد المَّ ُه الَِّ َ
كيظير ٌ
اب ِم ْن صي ِ
َه ِل ا ْل ِكتَ ِ
ف
ان المَّ ُه قَ ِويًّا َع ِز ًا
اصني ِه ْم َوقَن َ َ
وه ْم ِم ْن أ ْ
اهُر ُ
ين ظَ َ
يز[األحزاب .]ِٓ :كقكلو تعالىَ  :وأَ ْن َز َل الَِّ َ
ا ْل ِقتَا َل َو َك َ
ََ
ون وتََ ِ
إف القمػكب
ِفي قُمُوِب ِه ُم ر
ْس ُر َ
ون فَ ِريقًا[األحػزاب ]ِٔ :بيانػان لحقيقػة األمػف كالخػكؼ فػي القمػكب؛ حيػث ٌ
الر ْع َب فَ ِريقًا تَ ْقتُمُ َ َ
لما سػمٌمت أمرىػا هلل  رغػـ شػيكع مظػاىر الخػكؼ ،بػؿ كتمكنيػا مػف أنفسػيـ ( ازغػت األبصػار ،بمتػت القمػكب الحنػاجر،
المؤمنة ٌ
ابتمػػي المؤمنػػكف كزلزل ػكا )...تتمٌبػػت حقيقػػة اإليمػػاف فػػي قمػػكبيـ عمػػى كػػؿ القػػكل الماديػػة ،فػػومنيـ اهلل مػػف حيػػث لػػـ يحتسػػبكا ،كىػػذا
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Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

ين ا ْل ِقتَنا َل .بينمػا الػذيف ظػاىركا األعػداء مػف أىػؿ الكتػاب ظ ٌػانيف األمػف معيػـ
األمف تم ٌؿ في قكلػو تعػالىَ  :وَكفَن المَّ ُ
نه ا ْل ُم ْنؤ ِمِن َ
نب ،ككػذلؾ صػار حػاليـ بػيف مقتػكؿ
ف ِفني قُمُنوِب ِه ُم ر
لك رتيـ كاجتماع جيكشيـ أتاىـ الخكؼ مف حيث لـ يحتسػبكا َ وقَن َ َ
الر ْع َ
أف الخػػكؼ ىنػػا فػػي حػػؽ الكػػافريف جػػاء بصػػيتة مختمفػػة عػػف الخػػكؼ فػػي حػػؽ المػػؤمنيف ،إذ جػػاء
كم سػػكر .كبالت ٌمػػؿ ييمحػػظ ٌ
رد فعػػؿ طبيعػػي (ال إرادم) عمػػى الكاقػػع ،كلكػػف فػػي حػػؽ
كصػػؼ الخػػكؼ فػػي حػػؽ المػػؤمنيف ب (بمتػػت القمػػكب الحنػػاجر) ،ك ػ ٌ
(ُٓ)
الكافريف جاء كصؼ الخكؼ ب (قذؼ في قمكبيـ الرعب) إشػارة إلػى أمػر اهلل التكػكيني  ،ككػ ٌف الخػكؼ ىنػا زاد عػف ككنػو
ردة فعػػؿ ،كتضػ ٌػخـ حتٌػػى ألجميػػـ عػػف القػػكؿ كالفعػػؿ ،حيػػث بم ػ بيػػـ ىػػذا الخػػكؼ أف أن ػزليـ مػػف حصػػكنيـ المنيعػػة ،كس ػمٌمكا
ٌ
أنفسيـ لمقتؿ كاألسر دكف ممانعة ،كالعطؼ بػيف اإلنػزاؿ كقػذؼ الرعػب فػي قمػكبيـ ،مػع تػ خير قػذؼ الرعػب عػف اإلنػزاؿ ،مػع
ػدؿ
أف الرعب ىك الذم أنزليـ مف حصػكنيـ؛ إذ أشػعر ىػذا التقػديـ كػ نيـ نزلػكا مػف الحصػكف دكف أدنػى تفكيػر ،ف ٌ
أنو ال ش ٌ
ؾ ٌ
(ِٓ)
التقديـ عمى السرعة في الخضكع لممؤمنيف ،كما د ٌؿ عمى اإلذالؿ .

بد مف مراجعة مساره ،حيث بدا ظمو كمعناه في ك ٌؿ آية مف اايات
كحتٌى تكتمؿ صكرة القمب في ىذا المكضكع ال ٌ
إذ ذكر لفظ القمب فييا الث مرات مما يػد ٌؿ عمػى حضػكر القمػب المك ٌػؼ؛ مػرتيف لمداللػة عمػى أنػو كعػاء لممشػاعر -الخػكؼ

عمى الخصػكص( -بمتػت القمػكب الحنػاجر ،قػذؼ فػي قمػكبيـ الرعػب) ،كم ٌػرة لمداللػة عمػى اخػتالؿ الػنفس كمرضػيا بقكلػو تعػالى:
ور[األحػزاب .]ُِ :كقػد تكلٌػدت الداللػة ال انيػة
سنولُ ُه إََِّل ُغ ُنر ًا
ض َمنا َو َع َند َنا المَّ ُ
ين ِفي ُقمُوِب ِه ْم َمَر ٌ
ون َوالَِّ َ
َ وِا ْ َيقُو ُل ا ْل ُم َن ِافقُ َ
نه َوَر ُ
إف المنافقيف استترقكا في مشاعر الخكؼ حتػى
(داللة اختالؿ النفس) مف اإلسراؼ في الداللة األكلى (داللة الخكؼ)؛ حيث ٌ
ِ
نون
الظف باهلل ،كىك مصداؽ قكلو تعالى في سػكرة الفػتحَ :ب ْنل َ
نب َّ
ظ َن ْننتُ ْم أ ْ
سنو ُل َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َن لَ ْنن َي ْن َقم َ
ىي ت ليـ أنفسيـ سكء ٌ
الر ُ
نور[الفػتح .]ُِ :فكممػة كزٌيػف ذلػؾ فػي قمػكبيـ تعنػي:
الس ْنوِء َو ُك ْننتُ ْم قَ ْو ًمنا ُب ًا
ظ َّنن َّ
ظ َن ْنتُ ْم َ
َهمِي ِه ْم أ ََب ًدا َوُزي َن َ لِ َ ِفي قُمُوِب ُك ْم َو َ
إِلَ أ ْ
أف متابعػة القمػب فػي ىكاجسػو طريػؽ
متابعتيـ اليكاجس التي أنفسيـ كخطرات السكء فػي قمػكبيـ ،كفػي ىػذا درس بميػ لمفطػف ٌ
الفشػؿ فػي الػدنيا كااخػرة .كالقيػاـ بػػدفع تمػؾ اليػكاجس كالخطػرات ىػػي جػزء مػػف الجيػاد المػ مكريف بػو ،كال يػػدفع ىػذه اليػكاجس

م ؿ العمؿ هلل ،كأف يتعبد اهلل بانتظار نتيجة العمؿ ،كاف بمتػت العكائػؽ مػا بمتػت فإنيػا أمػاـ الحقػائؽ اليقينيػة التػي يتسػمح بيػا
قمب المؤمف تذكب كتتراجع قكاىا.

كبيػػذا يكػػكف المكضػػكع األكؿ فػػي السػػكرة قػػد أقػػاـ األسػػاس الصػػمب القمػػب كىػػك التسػػميـ ألمػػر اهلل تعػػالى كلمنيجػػو ،فػػإذا

تعددت المناىب صار القمب شع ان مريضان غير مستقر _كما ىك قمب المنافؽ_ في المكضكع ال اني .ككػ ٌف قكلػو تعػالىَ  :منا
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍ
ِ
أف المنػافقيف ناقضػكا حقيقػة التكػكيف
َج َع َل الم ُه ل َر ُجل م ْن َق ْم َب ْي ِن في َج ْوفه[..األحػزاب ]ْ :فػي القضػية األكلػى ييظيػر الحقػان ٌ

فػػي ظنػػكنيـ كأق ػكاليـ التػػي بػػدت فييػػا ليػػـ قمػػكب غيػػر قمػػكبيـ الحقيقيػػة .كفػػي تتػػابع المكضػػكعيف ترتيػػب ألكلكيػػات ت سػػيس

المجتمع المدني الجديد بإصالح قمكب أفراده أكالن بتكحيد كجية قمكبيا كمناىجيا ،ككجو الخطاب لمنبػي  بصػفتو قائػد األمػةٌ ،ػـ
نبو عمػى القػدكة الحسػنة الما مػة فػي شخصػو ت كيػدان عمػى امت الػو ليػذا الخطػاب ،كتحفيػ انز لممػؤمنيف لممسػارعة لالمت ػاؿ .كمػا ٌنبيػت
عمى دسائس المنػافقيف انيػان فػي الحػرب كػ برز مالمػح التتيػر عمػى المجتمػع المسػمـ آنػذاؾ بكجػكد ىػذه الفئػة المنافقػة التػي تنتمػي

إلى الكفر قمبان ،كالى اإلسالـ قالبان ،الفئة التي لـ ترتّ تكحيد قمكبيا هلل ،فصار أمرىا كمو شعث كشعث قمكبيـ.
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبخث الثاني:

ارتباط الكلب بالكضايا املتعلكة بيت الهبوة.

املطلب األول :ارتباط الكلب بكضية تسكية نصاء الهيب .

عمييف.-
النبي  كأزكاجو -رضكاف اهلل
ٌ
يبدأ القمب في ىذه القضية مسا انر خاصان يدكر في فمؾ بيت ٌ
الن ِبي لَستُ َّن َكََح ٍد ِم َن النس ِ
ِ
اء َّ
نن قَ ْنوًَل
ي ْنع َن ِبنا ْلقَ ْو ِل فَ َي ْ
نك الَّن ِ ي ِفني َق ْم ِب ِنه َم َنر ٌ
ض َوُق ْم َ
اء إِ ِن اتَّقَ ْيتُ َّن فَ َنال تَ ْخ َ
َ
ط َم َ
ْ
َ
س َ
َ يا ن َ
ّٓ
أف أصػحاب القمػكب
َم ْعُروفًا[األحزاب .]ِّ :كالمرّ ىنا مرّ الشيكة في غير مكضعيا .كتد ٌؿ ىذه ااية بمفيكـ المخالفػة ٌ
كعػػرؼ مػرّ القمػػب ب نػػو:
السػميمة ال يطمعػػكف فػػي شػيكة فػػي غيػػر مكضػعيا ،كال يتطمٌػػع سػػميـ القمػب إلػػى مقػػاـ ال ينبتػي لػػو .ي

الخػػركج عػػف االعتػػداؿ الخػػاص باإلنسػػاف(ْٓ) ،كىػػك مػػا يتٌسػػؽ تمامػان مػػع مظػػاىر مػػرّ القمػػب فػػي القػرآف .كمػػرّ القمػػب إذا
(ٓٓ)
ض
ين ِفي ُقمُنوِب ِه ْم َم َنر ٌ
ون َوالَِّ َ
يعطؼ عمى النفاؽ فيك مف عطؼ الخاص عمى العاـ نحك قكلو تعػالىَ  :وِا ْ َيقُو ُل ا ْل ُم َن ِافقُ َ
إف المػػرّ ىنػػا ضػػرب مػػف ضػػركب النفػػاؽ .كأمػػا إذا جػػاء كحػػده فإتػػو
سننولُ ُه إََِّل ُغن ُنر ًا
َمننا َو َعن َند َنا المَّن ُ
ور[األحػزاب ]ُِ :أم ٌ
نه َوَر ُ
َهن َل ا ْلب ْي ِ
ِ ِ
طه َنرُك ْم
نت َوُي َ
يفسر بحسب السياؽ الذم كرد فيوٌ .ـ جاء قكلو تعالى ... :إَِّن َما ُي ِر ُ
سأْ َ
ٌ
يد المَّ ُه ل ُين ْه َب َعن ْن ُك ُم النر ْج َ
أف طيػارة البيػت ال تكػكف إال
ط ِه ًا
تَ ْ
ير[األحزاب ]ّّ :بعد مجمكعة مف األكامر اإلليية فػي شػ ف تحصػيف نسػاء النبػي  ليؤ ٌكػد ٌ
بطيػػارة القمػػب ..ككػػؿ األكامػػر التػػي جػػاءت فػػي اايػػات (الق ػرار فػػي البيػػت ،عػػدـ التبػػرج ،عػػدـ الخضػػكع فػػي القػػكؿ ،كأقمػػف
ػتف) .كك نػو عمػد إلػى كػؿ تمػؾ الماديػة الظػاىرة فػي ىػذه األفعػاؿ ككصػميا
الصالة )...كانت مرىكنة بشرط كاحد كىػك (إف اتقي ٌ

بالقمب مباشرة لتككف نابعة منو ،متصمةن باهلل ممتدة إلى ركح ىذا الديف ،ىادمة بذلؾ ك ٌؿ األسس الكاىية المنفصمة عػف تقػكل
نه لِ َر ُج ٍنل ِم ْنن َق ْم َب ْني ِن ِفني َج ْوِف ِنه[..األحػزاب ،]ْ :كفػي ذلػؾ درس
اهلل ،كىذا تصديؽ لعمكد ىذه السكرة كركحيػا َ ما َج َعن َل المَّ ُ
ػإف الظػػاىر إذا لػػـ يرتكػػز عمػػى أسػػس
لألمػػة أف تعيػػد ترتيػػب أكلكياتيػػا كأف تيقػ ٌػدـ إصػػالح ب ػكاطف أفرادىػػا عمػػى ظ ػكاىرىـ ،فػ ٌ
عميقة في القمب سقط مع أكؿ ريح.
ـ أتى السياؽ بالمصدر الذم يتذم القمب ليضمف استمرار ىذه الطيػارة وا ْ ُكر َن ما ي ْتمَ ِفي بيوِت ُك َّن ِم ْن آي ِ
ات المَّ ِنه
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ي
ير[األحػزاب .]ّْ :كمجػيء فعػؿ الػذكر (كاذكػرف) ال يعنػي الض ٌػد كىػك النسػياف؛ ألنػو ييتمػى فػي
ان لَ ِطيفًا َخِب ًا
َوا ْل ِح ْك َم ِا إِ َّن المَّ َه َك َ

حد الكماؿ في التقكل.
بيكتيف آناء الميؿ كالنيار ،كانما المقصكد استحضار معانيو في ك ٌؿ
أفعاليف حتى يبمتف ٌ
ٌ
ٌ
الص ِ
ين وا ْلقَ ِانتَ ِ
ِِ
ِ
ين وا ْلمسنمِم ِ
ـ عمـ اهلل الخير في قكلو تعالى :إِ َّن ا ْلم ِ ِ
ين
نات َو َّ
ناد ِق َ
ات َوا ْل ُم ْنؤ ِمِن َ
ُ ْ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َننات َوا ْلقَنانت َ َ
ٌ
سمم َ َ ُ ْ َ
ات وا ْلحن ِ
ين و َّ ِ ِ
ات و َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات وا ْل َخ ِ
ين و َّ ِ
نادقَ ِ
الصن ِ
ين
ات َو َّ
َو َّ
ناف ِظ َ
صنند ِق َ
اشن ِنع َ
الصننائ َم َ َ
الصننائم َ َ
صنندقَ َ
ين َوا ْل ُمتَ َ
ين َوا ْل َخاشن َنعات َوا ْل ُمتَ َ
الصنناِبَر َ
الصنناِب ِر َ َ
ِ
ين المَّ َه َكِث ا َّ ِ ِ
ات وال َّ ِ
ِ ِ
ليعـ أفراد األمة كميا.
َع َّد المَّ ُه لَ ُه ْم َم ْغ ِفَرةً َوأ ْ
اك ِر َ
ير َوال اكَرات أ َ
فُُر َ
وج ُه ْم َوا ْل َحافظَ َ
ً
يما[األحزابٌ ]ّٓ :
َجًار َعظ ً
كىكػذا تنسػػجـ ىػػذه اايػػات مػػع مقصػػد السػكرة األسػػاس فػػي إعػػادة تنظػػيـ المجتمػع المسػػمـ عمػػى أسػػس أخالقيػػة سػػميمة مػػف
خػػالؿ أمػريف :األكؿ :تخمػػيص قمػػكب نسػػاء النبػػي  هلل كرسػػكلو مػػف خػػالؿ أمػػر التخييػػر أم أف يكػػكف قمبيػػا خالصػان هلل كرسػػكلو

ػي 
كتحمػػؿ مشػ ٌ
ػاؽ ىػػذا االختيػػار .كال ػػاني :تطييػػر قمػػكب نسػػاء بيػػت النبػػي  مػػف كػػؿ مػػا يػ مـ فػػي عفٌػػتيف؛ ٌ
باختيارىػػا ٌ
ألف النبػ ٌ
ٕٕٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ي2022/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol18/iss2/17

Nuseirat and Bani Domy: ????? ?????? ?? ????? ???????? -????? ??????? ???????- The term of Alqalb (HEART) in Surat Alahzab thematical, analytical stu

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي

قائد ىذه األمة كحصنيا األكؿ .كبطيارة بيت القائد األكؿ تطير بقية بيكت المسمميف .فتفكت الفرصػة عمػى فئػة المنػافقيف
كمرضى القمكب بالنيؿ مف ىذا البيت.
املطلب الثاني :ارتباط الكلب بكضايا زواج الهيب .
ِ ِ
َم ِنرِه ْم
سنولُ ُه أ َْم ًا
نر أ ْ
ين المَّ ُ
َن َي ُك َ
ـ يجيء قكلو تعػالىَ  :و َما َك َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِم َن ٍا إِ َ ا قَ َ
نه َوَر ُ
نون لَ ُه ُنم ا ْلخ َي َنرةُ م ْنن أ ْ
َو َم ْن َي ْع ِ
ي َالًَل ُم ِبي ًنا[األحزاب .]ّٔ :كىي اايػة التػي طفقػت أكائػؿ السػكرة تميٌػد ليػا تمييػدان قكيػان
ي َّل َ
سولَ ُه فَقَ ْد َ
ص المَّ َه َوَر ُ

ػي  بسػبب زكاجػو
ينتزع مف القمكب كؿ اعتراّ بسبب تج ٌذره في عادات العرب آنذاؾ ،ككػ ٌؿ مقالػة يمكػف أف تطػاؿ النب ٌ
مف زكجة زيد .
كك ٌف السكرة تعممنا منيجان فريدان في التعامؿ مع قمكب البشر ،ب نو ال يمكػف انتػزاع أمػر قػد تجػ ٌذر فػي كعػي النػاس كقمػكبيـ

كارتبط بكجدانيـ – حتى لك كاف ارتباطان مكىكمان -دكف التمييد القػتالع ىػذا األمػر مػف دكاخميػـ بمميٌػدات قكيػة تناسػب ق ٌػكة ذلػؾ
قدـ القرآف في بدايات السكرة أبكة النبػي  كأمكمػة نسػائيـ لممػؤمنيف
الجذر .كتكافر بديالن صالحان إلحاللو مح ٌؿ ذلؾ الجذر .كما ٌ
أبكتو لزيد بالتبني بعد ىذا البديؿ الذم يفكقو قكة كصالحان.
جميعان ،فجاء إبطاؿ ٌ
نون
َم ًا
كعمى ٌ
نر أ ْ
ين المَّ ُ
َن َي ُك َ
تعدد الركايات النازلة في قكلػو تعػالىَ  :و َمنا َك َ
نان لِ ُم ْنؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِم َن ٍنا إِ َ ا قَ َ
نه َوَر ُ
سنولُ ُه أ ْ
(ٔٓ)
لَ ُهم ا ْل ِخ َيَرةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
أف أكالىػا مػا تعمٌػؽ بقصػة زكاج
ي َّنل َ
سنولَ ُه فَقَ ْند َ
ي َنالًَل ُمِبي ًننا[األحػزاب ]ّٔ :إال ٌ
ص المَّ َه َوَر ُ
ُ
نه لَِر ُج ٍنل ِم ْنن َق ْم َب ْني ِن
النبي  مف زينب ،كىك ما يميؽ بتناسؽ مكضكعات السكرة كقضاياىا ،فيتدك قكلو تعالىَ  :منا َج َعن َل المَّ ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
كالمقدمة ليا(ٕٓ) ،أم إنو إما أف يتبع اإلنسػاف أكامػر اهلل كالرسػكؿ فيكػكف مػف المػؤمنيف ،كامػا أف
]
ْ
اب:
ز
[األح

..
ه
ف
و
ج
ٌ
في َ ْ
تكسػط بينيمػا .كيص ٌػدؽ
يتٌبع كافة أشكاؿ المتبكعات مف اليكل ،كالعادات البالية كغير ذلؾ فيككف مف الكػافريف .كال يكجػد ٌ
ينن[الكػافركف .]ٔ :كقػد ذكػرت اايػة لفػظ المعصػية َ و َم ْنن َي ْع ِ
ىذا قكلػو تعػالى :لَ ُك ْنم ِدين ُن ُك ْم َولِني ِد ِ
سنولَ ُه كلػـ
نص المَّ َ
نه َوَر ُ
َ
تػػذكر الطاعػػة فػػي المقابػػؿ ت كيػػدا عمػػى انعػػداـ الخيػػار فػػي طاعػػة أكامػػر اهلل كرسػػكلو ،فك نيػػا أغفمػػت ذكػػر خيػػار الطاعػػة قاصػػدة
أف االختيار في ىذا المكطف يعني الضػالؿ؛ كلػذا عقٌبػت جػزاء المعصػية
انعداـ الخيار فييا .كذكرت خيار المعصية تنبييان عمى ٌ
بالتصريح بيذا الضالؿ َ و َم ْن َي ْع ِ
ي َالًَل ُم ِبي ًنا.
ي َّل َ
سولَ ُه فَقَ ْد َ
ص المَّ َه َوَر ُ
ػح مجػػيء اايػة دكنيػا ،كلكػف لمػا كػاف ىػػذا
كيمحػظ اسػتخداـ الفعػؿ كػاف فػيَ  :و َمننا َك َ
نان لِ ُم ْنؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِم َن ٍنا .كيص ٌ
ي
(ٖٓ)
الكالـ كالـ اهلل المعجز يعمـ أنو ال شيء ي تي فيو عب ان .كقد ك ر كركد ىذا الفعؿ في ىذه السكرة -عمػى الخصػكص .

َن
نان لَ ُكن ْنم أ ْ
كقػػد كرد عمػػى ىػػذه الصػػيتة فػػي مكضػػعيف فػػي ىػػذه السػػكرة؛ أكليمػػا اايػػة السػػابقة كال انيػػة قكلػػو تعػػالىَ  :و َمننا َكن َ
َّ ِ ِ
َن تَ ْن ِكحوا أ َْزواج ُه ِم ْن بع ِد ِ أَب ًدا إِ َّن َ لِ ُكم َك َ ِ
يما[األحزاب.]ّٓ :
سو َل المَّ ِه َوََل أ ْ
َْ َ
َ َ
ُ
تُ ْؤُ وا َر ُ
ْ
ان ع ْن َد المه َعظ ً

تتبع الباح يف لمجيء (ما كاف) مع الفعؿ المضارع في القرآف -كما ىك ىنا -فإنو إذا كرد في حؽ العباد فقػد
كبعد ٌ
كرد فػػي عظػػاـ األمػػكر كلػػيس فػػي صػػتارىا كالشػػرؾ كالقتػػؿ كالتخمٌػػؼ فػػي المعػػارؾ كعمػػارة المشػػركيف لممسػػاجد .)ٓٗ(...كغيرىػػا...
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمجػػيء اايػػة بصػػياغة الفتػػة لمنظػػر (مػػا كػػاف ...إذا قضػػى ...أف يكػػكف )...يسػػتدعي الكقػػكؼ .فكػػ ٌف (قضػػى) تعبي ػػر
بالماضي المتحقؽ يليشعر بانعداـ الخيار فيو ،كمجيء الفعؿ المضارع يككف ،ككاف يصح أف ييقاؿ ما كاف ليـ الخيػرة مػف

أمػػرىـ ..كانتيػػى .كلكػػف إلرادة أف تكػػكف ىػػذه اايػػة مػػع خصػػكص قصػػتيا قاعػػدة عامػػة تيطبػػؽ فػػي كػػؿ الحػكادث كاألزمنػػة أتػػى
أف انعػػداـ الخيػػار فقػػط فػػي ىػػذه القصػػة ،كانمػػا فػػي كػػؿ مػػا قضػػى اهلل بػػو
بالفعػػؿ المضػػارع الػػداؿ عمػػى التجػ ٌػدد ،حتػػى ال يشػػعر ٌ

كرسكلو .فالقضاء نافػذ ال تعػديؿ عميػو بداللػة إي ػار الماضػي ،كالخيػار أبػدا ال يكػكف كممػا كػاف ىنػاؾ أمػر هلل كرسػكلو .فػاألمر

ػدؿ
أف كاف إف سبقو (ما) كتبعو فعؿ مضارع – عمى صػيتة مػا كػاف أف يكػكف_ فإنػو ي ٌ
مقضي ال جداؿ ،كلذا أشار المتكيكف ٌ
ٌ
(َٔ)
أف (كػػاف) التػي تػ تي بعػد مػػا (إف كردت
عمػى كقػػت الحاضػر أك المسػػتقبؿ  .كيظيػر لمبػػاح يف بعػد ٌ
تتبػػع كركدىػا فػػي القػرآف ٌ
ػؽ العبػػد)(ُٔ) تػ تي لتنتػػزع مػػف قمػػب اإلنسػػاف كػ ٌؿ سػػبيؿ يسػػمؾ بػػو ليػػذا الػػذنب ،ككػ ٌؿ عػػذر يمكػػف أف يييئػػو لػػو الشػػيطاف.
فػػي حػ ٌ
(ِٔ)
شعر بسكء الفعؿ عقالن كشرعان  .كك رة ىذا الفعؿ في السكرة تتػكاءـ مػع غايػة السػكرة األسػاس فػي تخمػيص القمػب
فمجيئيا يم ي

هلل مػػف كػ ٌؿ شػػائبة .كمػػا يػػد ٌؿ ك ػرة كركد ىػػذا الفعػػؿ عمػػى استئصػػاؿ جػػذرم لمػػا عمػػؽ بالقمػػب مػػف اقتػراؼ م ػػؿ ىػػذه المعاصػػي
(ّٔ)
ِ
ِ
ان مح َّم ٌد أَبنا أ ٍ ِ
سنو َل المَّ ِنه َو َخناتَم َّ
نه
نان المَّ ُ
نين َوَك َ
النِبي َ
لداللة الفعؿ (كاف) عمى الكجكد  .نحػك َ ما َك َ ُ َ َ َ
َحند م ْنن ِر َجنال ُك ْم َولَك ْنن َر ُ
َ
ِ
َّ ِ
ِب ُكل َ ٍ ِ
نان
يما فََر َ
ين َخمَ ْنوا ِم ْنن قَْبن ُل َوَك َ
سَّن َا المَّ ِه ِفي الَّنِ َ
يما[األحػزابَ  ،]َْ :ما َك َ
ض المَّ ُه لَ ُه ُ
ان َعمَ النِبي م ْن َحَر ٍج ف َ
ش ْيء َعم ً
ور[األحػزاب .]ّٖ :ككػ ٌف كممػػة كػػاف جػػاءت بقػ ٌػكة الماضػػي فػػي التحقيػػؽ كاالنقطػاع لتنتػػزع بيػػذه القػ ٌػكة ذلػػؾ
أ َْمن ُنر المَّن ِنه قَن َندًار َم ْقن ُند ًا
أف لو جذك انر ،فإنو ال أرّ لو كال جذر ،كلذلؾ (ما كػاف) .كقػد كرد فػي كػالـ ابػف بػرم مػا يؤ ٌكػد
ٌ
االدعاء الذم ميما ٌادعكا ٌ
(ْٔ)
"إف كاف تد ٌؿ عمى تقديـ الكصؼ كقدمو ،كما بت قدمو استحاؿ عدمو" .
ىذا ٌ
أف مػا تض ٌػمنو مػف معنػى ،ييػراد أف يكػكف كصػفان متم ٌكنػان مػنيـ ،ال يحيػدكف عنػو(ٓٔ).
فذكر فعؿ الككف ىنػا جػاء ليػد ٌؿ عمػى ٌ

(ٔٔ)
أف ىذا التقديـ قد جػاء ليكػكف اإليمػاف الكػامف فػي
كيمحظ تقديـ خبر كاف (لمؤمف كال مؤمنة) عمى اسميا (أف يككف)  ،كيظير ٌ
ي

القمب ىك مصدر الرضػا بقضػاء اهلل كرسػكلو ،فق ٌػدـ مػا حقٌػو التػ خير ظػاى انر ،إال أنػو يمق ٌػدـ حقيقػة كمنطقػان إذ اإليمػاف ىػك األصػؿ،

كالرضػػا بقضػػاء اهلل كرسػػكلو فػػرع ذلػػؾ األصػػؿ .كفػػي ىػػذا تتبػ ٌػيف محكرٌيػػة القمػػب فػػي السػػكرة ،فيػػي تيػػيء القمػػكب لتمقٌييػػا األكامػػر
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِمَن ٍا.
كالنكاىي ،كلذا ناداىـ بالصفة التي ال يجد معيا السامع ٌ
بدان مف الطاعة الكاممةَ  :و َما َك َ
نت َعمَ ْي ِنه أ َْم ِسن ْ َعمَ ْين َ َزْو َجن َ
كجاءت ااية التالية لتيح ٌؿ الخشية في القمب َ وِا ْ تَقُنو ُل لِمَّن ِ ي أَ ْن َع َنم المَّ ُ
نه َعمَ ْي ِنه َوأَ ْن َع ْم َ
ل المَّ َه وتُ ْخ ِفي ِفي َن ْف ِس َ ما المَّ ُه م ْب ِد ِ
ش َّ
َواتَّ ِ
نه أَ َحن ر
نر َزَّو ْج َنا َك َهنا
ين َزْي ٌند ِم ْن َهنا َوطَ ًا
َن تَ ْخ َ
يه َوتَ ْخ َ
ل أْ
ناس َوالمَّ ُ
شنا ُ َفمَ َّمنا قَ َ
الن َ
َ
ُ
َ
نان أ َْم ُنر المَّ ِنه َم ْف ُعنوًَل[األحػزاب .]ّٕ :فيػي
ي ْوا ِم ْن ُه َّن َوطًَار َو َك َ
ون َعمَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
لِ َك ْي ََل َي ُك َ
ين َح َر ٌج ِفي أ َْزَوا ِج أ َْد ِع َي ِائ ِه ْم إِ َ ا قَ َ
ككاسػػطة عقػػد فػػي معػػاني ىػػذه السػػكرة التػػي جػػاءت لتسػ ٌػد كػػؿ تػرة يمكػػف أف يجػػد فييػػا المنػػافقكف ضػػالتيـ ،كجػػاءت باالحتيػػاط
َحن ر
شنا ُ لػئال يصػير إرجػاؼ المنػافقيف
َن تَ ْخ َ
ل أْ
بالكسيمة كما ىك الشػ ف فػي تحصػيف نسػاء النبػي  ،فجػاء التنبيػو ب ػ َ والمَّ ُ
نه أ َ
ػالتبرج
عائقػان أمػػاـ المػػؤمنيف مػػف ممارسػػة شػػؤكف حيػػاتيـ الطبيعيػػة ،كاالسػػتمتاع
ٌ
بالطيبػػات .كانمػػا يكػػكف الحػػذر فػػي الشػػبيات (كػ ٌ
تقدـ منيجان متكامالن في الحفاظ عمى تػكازف القمػب
إف اايات السابقة ٌ
كالخضكع في القكؿ كغير ذلؾ) .كمما سبؽ يمكف القكؿ ٌ
أف المنػػافقيف شػ ٌكمكا قػػكة ضػػاغطة عمػػى
مػػف االخػػتالؿ جػراء ضػػتط ااخ ػريف ،أك الخػػكؼ مػػف أذاىػػـ .كقػػد اتضػػح مػػف اايػػات ٌ
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يي ػ لػػو تمػ ٌػددىا
رسػػكؿ اهلل  خصكص ػان ،كعمػػى المسػػمميف عمكم ػان ،فجػػاءت اايػػات لتقتمػػع جػػذكر ىػػذه القػػكة مػػف القمػػب التػػي يي ٌ
لتطػػاؿ خصكصػػيات اإلنسػػاف فػػي حياتػػو الشخصػػية ،ليش ػ ٌكؿ القػرآف الطريػػؽ الصػػحيح لتنظػػيـ عالقػػة اإلنسػػاف بربػػو كب طيػػاؼ

(ٕٔ)
المتبنػػى كتحقٌػػؽ تقػػديـ خشػػية اهلل فعػالن بيػػذا
ػزكج النبػػي  بزكجػػة االبػػف
ٌ
مجتمعػػو  ،ك ٌ
أف األكلػػى حاكمػػة عمػػى ال انيػػة .فتػ ٌ
الػػزكاج ،فكافقػػت اايػػات ىػػذا الفعػػؿ بػػالقكؿ الػػذم تقػ ٌػدمت فيػػو خشػػية اهلل عمػػى خشػػية النػػاس .إذ قػػاؿ تعػػالى بعػػد التص ػريح
َح ًندا إََِّل
سَ
ش ْنوَن ُه َوََل َي ْخ َ
ناَل ِت المَّ ِنه َوَي ْخ َ
ين ُيَبم ُغ َ
ي َزْي ٌد ِم ْن َها َوطًَار َزَّو ْج َنا َك َها ،الَّنِ َ
بحدكث ىذا الزكاجَ  :فمَ َّما قَ َ
ش ْنو َن أ َ
نون ِر َ
ِ ِ
يبا[األحزاب ]ّٗ :كبيذا تتجمٌى بالغة التقديـ كالت خير بيف خشية اهلل كخشية الناس.
المَّ َه َو َكفَ ِبالمَّه َحس ً
ش َّ
َح ر
نه ِلَر ُج ٍنل
َن تَ ْخ َ
كقكلو تعالىَ  :وتَ ْخ َ
ل أْ
أقره صػدر السػكرةَ  :منا َج َع َنل المَّ ُ
اس َوالمَّ ُه أ َ
الن َ
شا ُ ت كيدان لممبدأ الذم ٌ
ِ
ِ
ِ
قدـ ىنا النيي خشية الناس عمى األمر خشية اهلل ،بينما في مكاضػع أخػرل كػاف العكػس،
كيمحظ أنو ٌ
م ْن َق ْم َب ْي ِن في َج ْوِفه ..ي

لمػػا عمػػؽ بالقمػػب ىنػػا شػػيء مػػف خشػػية النػػاس كىػػـ المنػػافقكف ىنػػا(ٖٔ) ،قػ ٌػدـ التخميػػة عمػػى
كالسػػر فػػي ذلػػؾ -كمػػا يظيػػرٌ -أنػػو ٌ
ين
التحمية ،بينما في المكاضع التي جاءت -كفؽ األصؿ -فقد كانت القمكب صافية مف تمؾ العالئؽ نحػك قكلػو تعػالى :الَّن ِ َ
ِ
يبا[األحزاب.]ّٗ :
َحس ً

َح ًدا إََِّل المَّ َه َو َكفَ ِبالمَّ ِه
ش ْوَن ُه َوََل َي ْخ َ
س َاَل ِت المَّ ِه َوَي ْخ َ
ُي َبم ُغ َ
ش ْو َن أ َ
ون ِر َ
ـ ي تي ذكػر القمػب مػرة أخػرل بمفظػو ،ككػؿ ذكػر لمفظػو دعػكة ضػمنية لقمػكب المخػاطبيف لمحضػكر المك ٌػؼ ،فقػاؿ تعػالى:
ِ
َع ُين ُن ُه َّن َوََل
اء ِم ْن ُه َّن َوتُ ْؤ ِوي إِلَ ْي َ َم ْن تَ َ
تُْر ِجي َم ْن تَ َ
اح َعمَ ْي َ َ لِ َ أ َْد َنن أ ْ
َن تَقَ َّنر أ ْ
اء َو َم ِن ْابتَ َغ ْي َت م َّم ْن َع َزْل َت فَ َال ُج َن َ
ش ُ
ش ُ
ِ
نان المَّ ُ ِ
يمنا[األحػزاب .]ُٓ :فبعػد أف اختػرف زكجاتػو
ي ْي َن ِب َما آتَْيتَ ُه َّن ُكمر ُه َّن َوالمَّ ُه َي ْعمَ ُم َما ِفني قُمُنوِب ُك ْم َو َك َ
َي ْحَز َّن َوَي ْر َ
يمنا َحم ً
نه َعم ً
َن
ىف  َ لِن َ أ َْد َنن أ ْ
اهلل كرسكلو حيف نزلت آية التخيير جاءت ىذه الطم نة مف اهلل لقمػكب زكجػات النبػي  كجبػر خػكاطر ٌ

ليف عمى حسف االختيار(ٗٔ) .كىذا الجزء مف ااية يبكح برحمة
تَقََّر أ ْ
َع ُي ُن ُه َّن َوََل َي ْح َز َّن َوَي ْر َ
ي ْي َن ِب َما آتَ ْيتَ ُه َّن ُكمر ُه َّن جزاء ٌ
نه َي ْعمَن ُنم َمننا ِفنني قُمُننوِب ُك ْم
اهلل كفضػػمو حيػػث يعتنػػي بقمػػكب عبػػاده لتقػ ٌػر كترضػػى كتفػػرح بقػػرب اهلل كعنايتػػو .ػػـ أتػػى قكلػػوَ  :والمَّن ُ
أف القمػػب فػػي أسػػمى مقاماتػػو ال يخمػػك مػػف تمػػؾ الن ػكازع البش ػرية ،كالخ ػكاطر الفطريػػة التػػي يعفػػك عنيػػا اهلل بحممػػو بعػػد
ليعممنػػا ٌ
(َٕ)
ً
ذيؿ ااية بقكلو  :ك ىك ل ً
أف التنبيػو عمػى عمػـ
عممو ،كلذا ٌ
يما ليظػ ٌؿ العبػد قائمػان مقػاـ الحيػاء مػف ربػو  .كمػا ٌ
ى ى
يما ىحم ن
اف الموي ىعم ن
(ُٕ)
اهلل رسػػالة لمسػػعي فػػي دفػػع خ ػكاطر السػػكء التػػي يمكػػف أف تػػرد عميػػو مػػا أمكػػف كتحسػػيف مػػا فػػي القمػػكب  .كاإلتيػػاف بالفعػػؿ

لمتجددة ،ليظ ٌؿ القمب مكصػكالن بػاهلل ،كال يكػكف كػذلؾ إال فػي المحظػات
المضارع (يعمـ) يراد منو تعيٌد القمب بالعناية الدائمة كا ٌ
ِ
َن
ناء ِم ْنن َب ْع ُند َوََل أ ْ
س ُ
التي يصفك فييا بجيػاده المسػتمر .كزاد فػي جبػر خػكاطر نسػاء النبػي  بقكلػو تعػالىََ :ل َيحن رل لَن َ الن َ
ان المَّ ُه عمَ ُكل َ ٍ
يبا[األحزاب.]ِٓ :
س ُن ُه َّن إََِّل َما َممَ َك ْت َي ِمي ُن َ َو َك َ
تََب َّد َل ِب ِه َّن ِم ْن أ َْزَوا ٍج َولَ ْو أ ْ
ش ْيء َرِق ً
َ
َع َج َب َ ُح ْ
املطلب الثالث :ارتباط الكلب بالهًي عو األذى يف حل الهيب  وزوجاتٌ واملؤمهني.
رهنا
ػي  دكف إذفَ  :ينا أَي َ
عنيت آيات ىذا المطمب بتحصػيف بيػت النب ٌػكة مػف كػ ٌؿ عػكارّ األذل كػدخكؿ بيػت النب ٌ
نام َغ ْينر َن ِ
َن ُي ْنؤَ َن لَ ُكنم إِلَن طَع ٍ
نوت َّ
ناد ُخمُوا فَنِإ َ ا طَ ِع ْمنتُ ْم
ين إِ َننا ُ َولَ ِكن ْن إِ َ ا ُد ِعينتُ ْم فَ ْ
الن ِبني إََِّل أ ْ
آم ُنوا ََل تَ ْند ُخمُوا ُب ُي َ
ناظ ِر َ
الَِّ َ
َ
َ
ْ
ين َ
ِ
ين لِحِد ٍ
فَا ْنتَ ِشروا وََل م ِ ِ
ان ُين ْؤِ ي َّ
اعنا
النِب َّ
سن َْلتُ ُم ُ
سنتَ ْحِيي ِمن ْن ُك ْم َوالمَّ ُ
يث إِ َّن َلِ ُك ْم َك َ
وه َّن َمتَ ً
ستََْنس َ َ
نه ََل َي ْ
ني فََي ْ
ُ َ ُ ْ
سنتَ ْحِيي م َنن ا ْل َحنل َوِا َ ا َ
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نه ِم ْنن بع ِند ِ
ِ
ِ
وه َّن ِم ْن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب َلِ ُك ْنم أَ ْ
نان لَ ُك ْنم أ ْ
اج ُ
اس َلُ ُ
ط َه ُنر لِقُمُنوِب ُك ْم َوقُمُنوِب ِه َّن َو َمنا َك َ
سنو َل المَّنه َوََل أَ ْن تَْنك ُحنوا أَْزَو َ
َْ
فَ ْ
َن تُ ْنؤُوا َر ُ
ََ
َّ ِ ِ
أَب ًدا إِ َّن َ لِ ُكم َك َ ِ
قدمت ىذه اايػة خطػكات ماديػة لمحصػانة القمبيػة ،كعػدـ دخػكؿ بيػت
يما[األحزاب .]ّٓ :إذ ٌ
َ
ْ
ان ع ْن َد المه َعظ ً

النبي بال إذف ،كعدـ إطالة المكػث عنػده ،كسػؤاؿ زكجاتػو ألم أمػر يحتاجكنػو مػف كراء حجػاب .كيمكػف اعتبػار ىػذه اايػة

منيجػان عمميػان فػػي حمايػػة القمػػب – حمايػػة مجتمعيػػة(ِٕ) -بػ الث خطػكات يمكػػف فيميػػا فػػي إطػػار عػػاـ -بتػػّ النظػػر عػػف
ِ
س ُنبوا
ون ا ْل ُم ْنؤ ِم ِن َ
ين ُي ْنؤُ َ
خصكصيتيا ببيت النبي ؛ كألنو تبعيا العمكـ في قكلو تعالىَ  :والَِّ َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َننات ِب َغ ْي ِنر َمنا ا ْكتَ َ
احتَ َممُ نوا ُب ْهتَا ًنننا َوِاثْ ًمننا ُمِبي ًنننا[األحػزاب .]ٖٓ :األكلػػى :عػػدـ دخػػكؿ البيػػكت بػػال إذف؛ إذ ٌإنػػو مظنػػة االطػػالع عمػػى عػػكرات
فَقَن ِند ْ
يتسبب بو الدخكؿ .كال ال ػة :الكػالـ مػع النسػاء فػي ىػذه البيػكت مػف
تتسبب بما ٌ
ألف اإلطالة ٌ
النساء ،كعدـ إطالة المكث فييا؛ ٌ
كراء حجػاب – كال يشػترط أف يكػكف الحجػاب ىنػا شػػيئان مح ٌػددا إذا أردنػا تكجييػو إلػى نسػاء األمػػة؛ ألنػو يتح ٌػكط فػي حػؽ نسػػاء
يتحكط في ش ف النساء عمكمان ،كذلؾ لمتيسير ال إلطالؽ النظر كالحديث مع النساء بػال قيػد ،كال يخمػك ذلػؾ القيػد
النبي ما ال ٌ
فتحجب ىذه القيكد خكاطر السكء عف القمب ما أمكف .كارتباط ىذه الخطكات المادية بطيػارة القمػب يؤكػد
معنى لمحجاب،
مف
ي
ن

يتيػػر حاليػػا نظػرة أك مكقػػؼ أك كممػػة .كقػػد تحػٌػرزت اايػػة مػػف النظػرة
حقيقػػة تقمٌػػب القمػػكب التػػي ال ت بػػت عمػػى حػػاؿ ،كالتػػي قػػد ٌ
بإذف الدخكؿ ،كمف المكقؼ بالنيي عف إطالة المككث ،كمف الكممة بالسؤاؿ مف كراء حجاب.
ط َه ُنر ِل ُقمُنوِب ُك ْم َوُقمُنوِب ِه َّن إذ ش ٌػرؾ فػي الطيػارة بػيف قمػكب
كمما يستكقؼ الناظر في ىذه ااية قكلػو تعػالى َ  :لِ ُك ْنم أَ ْ
(ّٕ)
إف المعنػى أك ػر تطييػ انر(ْٕ).
الصحابة – رضػكاف اهلل عمػييـ – كنسػاء النبػي  كالطيػارة حاصػمة فػي قمػكب الفػريقيف  ،فقيػؿٌ :
إف القمػكب ميمػػا
أف ىػذا التشػريؾ ال يخمػك مػػف لفتػات لمػا كػػاف المقصػكد بيػذه القمػػكب قمػكب أقػرب النػػاس لرسػكؿ اهلل ؛ إذ ٌ
إال ٌ
رد عمػى
عمت كارتفعت فيي ال تبم التماـ دكف التشريع اإلليي المحيط بيذه القمكب كمداخميا كخكاطرىػا كخباياىػا .كفػي ذلػؾ ٌ
نف
نل َو ُهن َنو المَّ ِطين ُ
المتفييقػػيف الػػذيف يػ ٌػدعكف الطيػػارة بطبيعػػة الحػػاؿ ،كاالسػػتتناء عػػف ىػػذه التشػريعات الربانيػػة أَََل َي ْعمَن ُنم َمن ْنن َخمَن َ
ؽ بيا ال كابػت القمبيػة .إلغػالؽ
سنيا التشريع إنما ىي الكسيمة التي تتحقٌ ي
أف تمؾ االحت ارزات المادية التي ٌ
ير[الممؾ .]ُْ :ك ٌ
ا ْل َخِب ُ
الطريؽ عمى الفئة المريضة التي ال كابت ليا لَن ِئ ْن لَنم ي ْنتَ ِنه ا ْلم َن ِ
نون ِفني ا ْل َمِدي َن ِنا
ين ِفني قُمُنوِب ِه ْم َم َنر ٌ
ض َوا ْل ُم ْر ِجفُ َ
ون َوالَّنِ َ
نافقُ َ
ْ َ
ُ
ِ
ِ
لَ ُن ْغ ِرَيَّن َ ِب ِه ْنم ثُ َّنم ََل ُي َج ِ
ون َعمَن ا َّلنِبني َينا
يهنا إََِّل َقمِ ً
نه َو َمَال ئ َكتَ ُ
نيال[األحػزاب ،]َٔ :كجػاء قكلػو تعػالى :إِ َّن المَّ َ
صنمر َ
اوُروَنن َ ف َ
نه ُي َ
ين آم ُنوا صمروا عمَ ْي ِه وسمموا تَ ِ
أَي َِّ
أف حفػاكة النبػي قائمػة
يما[األحزاب ]ٓٔ :لمأل قمكب العباد رضان عػف ىػذه األكامػر ،ك ٌ
َ َ َ َ ُ ْ
َ
سم ً
رها ال َ َ
في السماء ،فكيؼ تنقص في األرّ؟!

كفي ىذه ااية دعكة ضمنية لكؿ قمب لي خذ بما أخذت بو قمكب الصحابة األكائؿ كنساء النبي  الطكاىر إذا أراد

سالمة الدنيا كالديف ،كتماـ طيارة األكليف .كىػذا معنػى اسػتمرار تػالكة اايػات عمػى مسػامع الالحقػيف ،كمعنػى افتتاحيػا بجػكاز
لً
ني قُن ْنل ِأل َْزَو ِ
رهننا َّ
اج ن َ
النِبن ر
العبػػكر إلػػى مضػػامينيا ب ػ }ىيػػا أىييىػػا الػػذ ى
ىمينػكا{ .كت ٌكػػد ذلػػؾ بتعمػػيـ الحمايػػة لنسػػاء األمػػة كميػػاَ  :يننا أَي َ
يف آ ى
نه َغفُ ا ِ
وب َن ِاتن َ وِنس ِ
يمنا[األحػزاب:
ين َعمَ ْني ِه َّن ِم ْنن َج َالِبينِب ِه َّن َ لِن َ أ َْد َنن أ ْ
نان المَّ ُ
ْن فَ َنال ُي ْنؤَ ْي َن َوَك َ
َن ُي ْع َنرف َ
ين ُي ْندِن َ
ناء ا ْل ُم ْنؤ ِمِن َ
ََ
َ َ
ً
نور َرح ً
ٗٓ] .كجاءت العمة كاحدة كىي األذل .كفي ىذا التشػريؾ بػيف قمػكب الطػرفيف أيضػان دعػكة ألف يتعاضػد رجػاؿ األمػة كنسػاءىا
أف الطرفيف شركاء فيو.
لتحقيؽ الطير المجتمعي العاـ ،ك ٌ
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أف أكؿ كأعظػػـ البػػؤر التػػي يسػػتطيع المنػػافقكف أف يكيػػدكا فييػػا لممسػػمميف ىػػي البػػؤرة األخالقيػػة ،كلػػذا
كتؤكػػد اايػػات ىنػػا ٌ
أف األمػر كمػو قائمػان
استدعت اايات قمكب المؤمنيف كالمؤمنػات ليس ٌػدكا كػؿ تػرة يمكػف أف ينفػد منيػا مرضػى القمػكب .كيمحػظ ٌ

أف مرتػع القمػػكب المريضػة ىػػي القمػكب التػػي تسػاىمت فػػي حػدكد اهلل فسػػييؿ
اء ،ككػ ٌف اايػػات تشػير إلػػى ٌ
عمػى القمػب ،عمػػة كدك ن
العبكر إلييا.

كفػػي ىػػذا الجػػزء مػػف آيػػات السػػكرة يتضػػح التمػػازج المقصػػكد بػيف التشػريعات اإللييػػة ،كالمشػػاعر البشػرية؛ لتنفػػذ تمػػؾ

فتستقر عممػان كعمػالن ،كيمتػزج القمػب بالنفحػة السػماكية مػف خػالؿ تمػؾ األحكػاـ الماديػة كالسػتر
األحكاـ إلى أعماؽ القمكب
ٌ
كالحجاب كغيرىا .كاستخداـ لفظ المرجفيف معطكفة عمى المنافقيف كمرضى القمػكب لَ ِنئ ْن لَنم ي ْنتَ ِنه ا ْلم َن ِ
ين ِفني
ون َوالَّن ِ َ
نافقُ َ
ْ َ
ُ
ِ
ون ِفي ا ْل َم ِدي َن ِا لَ ُن ْغ ِرَي َّنن َ ِب ِه ْنم ثُ َّنم ََل ُي َج ِ
أف
يهنا إََِّل َقمِ ً
قُمُوِب ِه ْم َم َر ٌ
ض َوا ْل ُم ْر ِجفُ َ
نيال[األحػزاب .]َٔ :يػد ٌؿ عمػى أمػريف؛ ٌ
اوُروَنن َ ف َ

أف لكػ ٌؿ فئػة داء يختمػؼ عػف األخػرل .كأصػؿ اإلرجػاؼ
العمة بيف الفئات ال ال ة مشتركة كىي عمة قمبية ،كما يػد ٌؿ العطػؼ عمػى ٌ

ىك :الزلزلة(ٕٓ) ،كصفة ىؤالء المرجفيف -كما كرد في التفاسير" -قػكـ كػانكا يخبػركف المػؤمنيف بمػا يسػكءىـ مػف عػدكىـ"(ٕٔ) ككرد
(ٕٕ)
تتعمػػد زلزلػػة المجتمػػع اإليمػػاني م ػف النقطػػة اإلنسػػانية
عػػف ابػػف عبػػاس ٌ 
أف اإلرجػػاؼ ىػػك التمػػاس الفتنػػة  .كك ػ ٌف ىػػذه الفئػػة ٌ
ين ِمن ْن ُك ْم ،...كلكػف اسػتخدـ لفػظ اإلرجػاؼ
المعكقيف فػي الحػرب قَ ْند َي ْعمَ ُنم المَّ ُ
نه ا ْل ُم َعنوِق َ
األضعؼ – كىي النساء .-ك تقابؿ فئة ٌ
الذم يد ٌؿ عمى االضطراب الشديد كالزلزلة(ٖٕ) .كىك يمتئـ مع عيف مراد المنافقيف الذم ييدؼ إلى زلزلػة بنيػاف اإليمػاف فػي قمػكب
أف التييئػة القمبيػة فػي سػكرة األحػزاب كالتكصػيؼ الػدقيؽ ألمػراّ القمػب
المؤمنيف ،كزلزلػة البنيػاف األخالقػي فػي المجتمػع .فيتب ٌػيف ٌ

يقصد بشكؿ رئيس تحقيؽ ال بات القمبي المجتمعي ،لتفكيت الفرصة عمى ىذه الفئات لمرضى القمكب.
اخلامتة.
تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائب أىميا:

ُ -اعتن ػػت الس ػػكرة بالقم ػػب عناي ػػة خاص ػػة ذات ش ػػقيف :بالقم ػػب م ػػف حي ػػث تطييػ ػره كتزكيت ػػو ليك ػػكف أساسػ ػان ص ػػمبان ف ػػي ال ػػدعكة
اإلسػػالمية .كبكشػػؼ خبايػػا كدسػػائس القمػػكب المريضػػة كالمنافقػػة لتفكيػػت الفرصػػة عمػػييـ ،كالمحافظػػة عمػػى كيػػاف المجتمػػع

المسػػمـ كطيارتػػو .كالعالقػػة بػػيف الشػػقيف طرديػة فالخمػػؿ فػػي تحقيػػؽ الشػػؽ األكؿ أدل إلػػى ظيػػكر األمػراّ كمػػا فػػي الشػػؽ

ال ػػاني ،كلػػذلؾ التييئػػة القمبيػػة فػػي سػػكرة األحػزاب ،كالتكصػػيؼ الػػدقيؽ ألم ػراّ القمػػب يقصػػد بشػػكؿ رئػػيس تحقيػػؽ ال بػػات
األخالقي كالطير العاـ في المجتمع.

أف عبػادة التككػؿ كفيمػة بتحكيميػػا
ِ -تؤكػد السػكرة أنػو ال يخفػؼ عػف القمػب قػؿ الميمػات كالصػعكبات م ػؿ التككػؿ عمػى اهلل ،ك ٌ
إلى طاقة إيجابية كنتائب إيجابية ،كلذا حفمت السكرة بمفظ التككؿ ،ككردت فييا عبػارة }ككفػى بػاهلل ككػيال{ مػرتيف مػف أصػؿ
الث مرات في القرآف الكريـ.

ّ -أسست السكرة لمبدأ حرية القمب كاختياره ،كحماية ىذا االختيػار .كظيػر ذلػؾ فػي آيػة تخييػر نسػاء النبػي  .فػال قيمػة
شرعية ألم فعؿ مادم لـ يتصؿ بالقمب.
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصكرات جديدة قادرة عمى مأل ذلؾ الفراغ مف القمب.
ْ -إخالء القمب مف
التصكرات الخاطئة يجب أف يرافقو إرساء ٌ
ٌ
أف القمب في أسمى مقاماتو ال يخمك مف النػكازع الفطريػة كالبشػرية التػي يعفػك اهلل عنيػا بحممػو بعػد عممػو؛
ٌٓ -بينت اايات ٌ
ليظ ٌؿ العبد قائمان مقاـ الحياء مف ربو يرجك عفكه.

ٔ -تيدؼ جميػع قضػايا سػكرة األحػزاب إلػى بنػاء القمػب المسػؤكؿ القػادر عمػى مدافعػة اليػكاجس كالظنػكف كعػدـ إتٍباعيػا
بسمككيات غير مسؤكلة -كما فعؿ المنافقكف.-

كتكصي الدراسة بما يمي:
ُ -دراسة المنظكمة األخالقية في سكرة األحزاب.
ِ -دراسة مالمح التكازف النفسي في سكرة األحزاب.

ّ -دراسة االضطرابات النفسية في شخصية المنافقيف مف خالؿ سكرة األحزاب.
اهلوامش.
(ُ) ينظر :الزركشي ،محمد بف عبداهلل بف بيادر ،البرهان في عموم القرآن ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف( ،طُ)ََُِ ،ـ ،جُ ،صِٔ.
(ِ) مسمٌـ ،مصطفى ،مباحث في التفسير المويوعي ،دار التدمرية -الرياّ( ،طُ)ََِٗ ،ـ ،صِٖ.

(ّ) ينظر :الرافعي ،مصطفى صادؽ ،إعجاز القرآن والبالغا النبويا ،دارالكتب العممبة ،بيركت-لبنافََِْ ،ـ ،صِٔٓ.
(ْ) ينظر :الذىبي ،محمد حسيف ،التفسير والمفسرون ،ط ،ٕ:مكتبة كىبة -القاىرة ،جُ ،صِٓٔ.

(ٓ) ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيركت-لبناف ،جُِ ،صَُٕ.

(ٔ) الزبيدم ،محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني الممقب ب (مرتضى) ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،طِ) ،دار
الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،جْ ،صٖٔ.

(ٕ) ينظر :ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيركت  -لبناف ،جُِ ،صَُٕ.

(ٖ) ينظر :ابف فارس ،أحمد بف فارس بف زكريا ،معجم مقاييس المغا ،تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ،دار الفكر ،جٓ ،صُٕ.
(ٗ) ينظر :ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيركت  -لبناف ،جُِ ،صَُٕ.

(َُ) الترمػػذم ،كتػػاب القػػدر ،بػػاب مػػا جػػاء أف القمػػكب بػػيف أصػػبعي الػػرحمف ،بػػرقـ َُِْ ،كأحمػػد ،َُٔ /ُٗ ،بػػرقـ َُُِٕ،
كمصػػنؼ بػػف أبػػي شػػيبة ،ّٔ /ُُ ،ب ػرقـ َُّْْ ،كشػػعب اإليمػػاف لمبييقػػي ،َِٗ /ِ ،كمسػػند أبػػي يعمػػى ،ّٓٗ /ٔ ،كالمختػػارة
لمضياء المقدسي ،ْٖٓ /ِ ،كصححو األلباني في صحيح الترمذم ،برقـ َُِْ.

(ُُ) الحػػدرم ،خميػػؿ بػػف عبػػداهلل ،منهجيننا التفكيننر العممنني فنني الق نرآن الكننريم ،أطركحػػة دكتػػكراه ،إش ػراؼ :د .حامػػد بػػف سػػالـ ابػػف
عائّ الحربي ،جامعة أـ القرل ،قسـ التربية اإلسالميةََُِ ،ـ ،صْٓ.

(ُِ) ينظر :حجازم ،عمي سعد عمي ،ته يب النفوس لمقرب من المم القدوس ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،صُْٕ.
(ُّ) أبك عيشة ،جبر أحمد ،القموب ونظائرها في القرآن -دراسا مويوعيا ،-رسالة ماجستير ،إشراؼ د .عبد السالـ حمداف ،الجامعة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي
اإلسالمية -غزةََِٖ ،ـ ،صَِ.

(ُْ) ينظر :المصدر السابؽ ،صَِ.

(ُٓ) ينظر :الجكزك ،محمد عمي الجكزك ،مفهوم العقل والقمب في القرآن والسنا ،دار العمـ لممالييف ،بيركت( ،طُ) ،َُٖٗ ،صُٖٔ.

(ُٔ) ينظر :بركات ،صالح سالمة محمكد ،العالقا بين القمب والعمميات العقميا في يوء القرآن الكنريم ،رسػالة ماجسػتير إشػراؼ
د .حسف الحيارم ،جامعة اليرمكؾُٗٗٓ ،ـ ،صِّ.

(ُٕ) ينظػر :أبػػك مكسػػى ،محمػػد محمػػد ،مننن أسنرار التعبيننر القرآننني -دراسننا تحميميننا لسننورة األحنزاب( ،طّ) ،المؤسسػػة السػػعكدية
بمصر -القاىرةَُِِ ،ـ ،صٔ.

(ُٖ) ينظر في قطب ،إبراىيـ حسيف الشاذلي ،ظالل القرآن ،دار الشركؽ -القاىرة( ،طّْ)ََِْ ،ـ ،جُِ ،صُِٕٖ.
(ُٗ) ينظر سيد قطب ،في ظالؿ القرآف ،جُِ ،صَِِٖ.
(َِ) ينظػػر نصػػيرات ،د .جيػػاد ،األلفنناظ التنني انفننردت بهننا سننورة األح نزاب -دراسننا دَلليننا مويننوعيا- ،قسػػـ أصػػكؿ التفسػػير–،
الجامعة األردنية ،بحث منشكر ،مجمة جامعة مؤتةَُِْ ،ـ ،صٗ.

(ُِ) ينظر :حكل ،سعيد ،األساس في التفسير ،دار السالـ -القاىرة ،طُِْْ ،ٔ:ق ،جٖ ،صّٕٗ.

(ِِ) ينظػر :البقػاعي ،برىػاف الػديف إبػراىيـ بػف عمػػر ،نظنم الندرر فني تناسننب اِلينات والسنور ،دار الكتػاب اإلسػالمي -القػػاىرةُْٖٗ ،ـ،
جُِ ،صِّٕ.

(ِّ) ينظر :الزمخشرم ،محمكد بف عمر بف محمد الخكارزمي ،الكشاف عن حقنائل التنزينل وعينون األقاوينل فني وجنو التَوينل،
اعتنى بو كخرج أحادي و :خميؿ م مكف شيخا ،دار المعرفة ،بيركت -لبناف( ،طّ)ََِٗ ،ـ ،جُِ ،صْٕٖ.

(ِْ) ينظػػر :الػرازم ،محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف التميمػػي البكػػرم ،مفنناتي الغيننب – التفسننير الكبيننر ،دار الفكػػر-لبنػػاف( ،طُ)ُُٖٗ ،ـ،
جِٓ ،صُِٗ.

(ِٓ) ينظر :الطبرم ،محمد بف جريػر ،جامك البيان في تَوينل آي القنرآن ،تحقيػؽ :عبػداهلل بػف عبػد المحسػف التركػي ،دار ىجػر -القػاىرة،
(طُ)ََُِ ،ـ.

(ِٔ) ينظر :ابف عاشكر ،محمد الطاىر ،التحرير والتنوير ،الدار التكنسية -تكنسُْٖٗ ،ـ ،جُِ ،صِْٓ.
(ِٕ) ينظر :أبك مكسى ،محمد محمد أبك مكسى ،من أسرار التعبير القرآني لسورة األحزاب ،صِٖ.
(ِٖ) ينظر :المصدر السابؽ ،صِٖ.

(ِٗ) ينظػػر :الػرازم ،محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف التميمػػي البكػػرم ،مفنناتي الغيننب – التفسننير الكبيننر ،دار الفكػػر-لبنػػاف( ،طُ)ُُٖٗ ،ـ،
جِٓ ،صُِٗ.

(َّ) ينظر :ابف عاشكر ،محمد الطاىر ،التحرير والتنوير ،الدار التكنسية -تكنسُْٖٗ ،ـ ،جُِ ،صِْٓ.

(ُّ) ينظر :أبك حياف ،محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيؽ :الشيخ عػادؿ أحمػد كالشػيخ عمػي محمػد،
دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف( ،طُ)ُّٗٗ ،ـ ،جٕ ،صَِٗ.

(ِّ) ينظر :الرازم ،مفاتي الغيب ،جِٓ ،صُٗٗ.

(ّّ) التزالي ،أبك حامد ،إحياء عموم الدين ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف( ،طُ)ُُٕٗ ،ـ ،الباب السادس ،في آفات العمـ
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لفظة الكلب يف شورة األحساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كبياف عالمات عمماء ااخرة كالعمماء السكء ،جُ ،صُٕ.
(ّْ) ينظر :إسماعيؿ ،أسامة ،العالج النفسي بين الطب واِليمان ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،صُِ.

(ّٓ) ينظر :ابف عطية ،عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي ،المحرر الوجيز في تفسنير الكتناب العزينز ،تحقيػؽ :عبػد السػالـ
عبد الشافي محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف( ،طُ)ََُِ ،ـ ،جْ ،صّّٕ.

(ّٔ) ينظر :االكسي ،شياب الديف محمػد بػف عبػد اهلل الحسػيني ،روح المعناني فني تفسنير القنرآن والسنبك المثناني ،تحقيػؽ :عمػي
عبد البارم ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف( ،طُ)ُُْٓ ،ىػ ،جُُ ،صُٓٓ.

(ّٕ) ينظػػر :شػػحركج ،ابتيػػاج ياسػػر عيسػػى ،القمننب فنني الق نرآن -دراسننا مويننوعيا ،-رسػػالة ماجسػػتير ،إش ػراؼ :د.خالػػد عم ػكاف،
جامعة النجاح الكطنية -نابمسَُُِ ،ـ ،صََِ.

أف الظنكف ىنا مختمفة باختالؼ أصحابيا (مؤمنيف أك منافقيف) :ينظر :الزمخشرم ،الكشاؼ ،االكسػي،
(ّٖ) يرل بعّ المفسريف ٌ
أف ىذه الظنكف طالت الجميع.
روح المعاني ،الطبرسي .كال يرل الباح اف ىذا الفصؿ ،بؿ األكلى ٌ
(ّٗ) ينظر :شحركج ،ابتياج ياسر عيسى ،القمب في القرآن ،صُٔٗ.

النص الشعري ،دار المنيؿَُِٕ ،ـ( ،طُ) ،صٕٗ
(َْ) ينظر :أحمد ،عطية سمماف ،المغا اَلنفعاليا بين التعبير القرآني و ّ
(ُْ) ينظر :الطبرم ،محمد بف جرير ،جنامك البينان فني تَوينل آي القنرآن ،تحقيػؽ :عبػداهلل بػف عبػد المحسػف التركػي ،دار ىجػر-
القاىرة( ،طُ)ََُِ ،ـ ،جُُ ،صَّٓ.

(ِْ) ينظر :الرازم ،مفاتي الغيب ،جُٓ ،صٖٗ.

(ّْ) ينظػػر :أحمػػد ،عطيػػة سػػميماف ،المغننا اَلنفعاليننا بننين التعبيننر القرآننني والنننص الشننعري ،األكاديميػػة الحدي ػػة لمكتػػاب الجػػامعي،
القاىرة-مصر( ،طُ)َُِٕ ،ـ ،صٕٖ.

(ْْ) ينظر :الزمخشرم ،الكشاف ،صُٖٓ.
(ْٓ) ينظر :ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،جُِ ،صِٖٔ.
(ْٔ) ينظر :الزمخشرم ،الكشاف ،صُٖٓ.
(ْٕ) ينظر :النسفي ،عبداهلل بف أحمد بف محمكد ،مدار التنزيل وحقائل التَويل المسم ب تفسير النسفي ،تحقيؽ :يكسؼ عمي
بديكم كمحي الديف مستك ،دار الكمـ الطيب ،بيركت -لبناف( ،طُ)ُٖٗٗ ،ـ ،جّ ،صِْ.

(ْٖ) ينظر :الزمخشرم ،الكشاف ،صّٖٓ.
(ْٗ) ينظر :أبك حياف ،البحر المحيط في التفسير ،جٕ ،صُِٔ.
(َٓ) ينظػػر :أبػػك السػػعكد ،محمػػد بػػف محمػػد العمػػادم ،إرشنناد العقننل السننميم إلن مزايننا الكتنناب الكننريم ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي ،بيػػركت-
لبناف( ،طُ) ،جٕ ،صََُ.

(ُٓ) ينظر :ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،جُِ ،ص ُُّ.
(ِٓ) ينظر :البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اِليات والسور ،جُِ ،صَِّ.

(ّٓ) ينظر :ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر ،اليوء المنينر عمن التفسنير ،جمعػة عمػي الصػالحي ،مؤسسػة
النكر لمنشر -الرياّ ،صِٕ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جًاد الهصريات ورميا بين دومي
(ْٓ) ينظػػر :ال ارغػػب ،أبػػا القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػركؼ بال ارغػػب األصػػفياني ،مفننردات غريننب الق نرآن ،دار القمػػـ -دمشػػؽ،
(طُ) ،صٕٗ.

(ٓٓ) ينظر :فرحات ،أحمد حسف ،ال ين في قموبهم مرض ،دار البشير لمطباعةُٖٕٗ ،ـ( ،طُ) ،صِّ.
(ٔٓ) ينظر :الطبرم ،جامك البيان ،ج ،ُٗ ،صُُِ.

(ٕٓ) ينظر :القاسمي ،محمد جمػاؿ الػديف ،محاسنن التَوينل ،تحقيػؽ :محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت -لبنػاف،
(طُ)ُٕٗٓ ،ـ ،جٖ ،صٖٕ.

(ٖٓ) ينظر :نصيرات ،د .جياد ،شخصية القائد.

(ٗٓ) (ما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا( ،)...ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل( ،)...ما كاف لممشركيف أف يعمركا مساجد اهلل.)...
(َٔ) ينظر :الريحاني ،محمد عبدالرحمف ،اتجاىات التحميؿ في الدراسات المتكية ،دار قباء لمنشر -القاىرة ،صِٕٗ.

(ُٔ) ألنيػػا تػػرد فػػي حػػؽ اهلل  ،فتختمػػؼ الداللػػة نحػػك (مػػا كػػاف اهلل ليضػػيع إيمػػانكـ)...البقرة ُّْ( ،كمػػا كػػاف اهلل لػػيطمعكـ عمػػى

التيب ُٕٗ )...آؿ عمراف( ،ما كاف اهلل ليذر المؤمنيف عمى مػا أنػتـ عميػو ُٕٗ)...آؿ عمػراف( ،كمػا كػاف اهلل ليعػ ٌذبيـ كأنػت
فييـ) األنفاؿ ّّ كغيرىا مف اايات.

(ِٔ) ينظر :ابف عطية ،المحرر الوجيز ،جْ ،صّٖٓ.
(ّٔ) ينظر :ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،جِِ ،صِٕ.
(ْٔ) الزركشي ،بدر الديف أبي عبداهلل محمد بف بيادر بف عبداهلل ،البرهان في عمنوم القنرآن ،عمٌػؽ عميػو كخ ٌػرج أحادي ػو :مصػطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،صْٕٕ.
تعدد الدَللا الزمنيا لكان وتوجيهها لممرّكب الفعمني فني القنرآن الكنريم ،بحػث منشػكر،
(ٓٔ) ينظر :البحيرم ،إيماف شعباف جكدةّ ،
مجمة كمية ااداب ،عددَُِٔ ،ّ:ـ ،دار المنظكمة ،صِٖٔ.
(ٔٔ) ينظػػر الشػػافعي ،سػػميماف بػػف عمػػر العجيمػػي ،الفتوحننات اِللهيننا بتوينني تفسننير الجاللننين لمنندقائل الخفيننا ،تحقيػػؽ :إبػراىيـ
شمس الديف ،دار الكتب العممية ،جٔ ،صُّٕ.

(ٕٔ) ينظر :الزحيمي ،كىبة ،القرآن الكريم بنيته التشريعيا وخصائصه الحياريا ،دار الفكر-دمشؽ( ،طُ)َُِّ ،ـ ،صٗٗ.
(ٖٔ) ينظر :ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،جِِ ،صّّ.
(ٗٔ) ينظر :التسييؿ البف جزم ،جِ ،صُّٗ.
(َٕ) ينظر :الشػنقيطي ،محمػد األمػيف بػف محمػد بػف عبػد القػادر ،أينواء البينان فني إييناح القنرآن بنالقرآن ،دار الفكػر ،بيػركت-
لبنافُٗٗٓ ،ـ ،جٔ ،صِٔٓ.

(ُٕ) ينظر :المراغي ،أحمد مصطفى ،تفسير المراغي ،الناشر :مصطفى البابي الحمبي بمصر( ،طُ)ُْٗٔ ،ـ ،جِِ ،صِٓ.
التسبب في األذل لبعضيـ في مس لة النساء.
(ِٕ) كيقصد بالحماية المجتمعية ىنا ،حماية أفراد المجتمع مف
ٌ
(ّٕ) ينظر :ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،جِِ ،صُٗ.
(ْٕ) الصالح ،محمد أديب ،معالم في الغايا والمنهج( ،طِ) ،مكتبة العبيكافََُِ ،ـ ،صّْٓ.
(ٕٓ) ينظر :ابف منظكر ،لسان العرب ،جٔ ،صُُُ.
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